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مدلول مبدأ التمثيل في النظام الديمقراطية ونظام الشورى
(دراسة مقارنة)
The Implications of the Representation Rule in Democracy
and the Shura System: A Comparative Study
د .حمزة إسماعيل إبراهيم أبوشريعة
كلية اآلداب والعلوم
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
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أ
ف
ين
النظام� ،وأوجه
سالم ،وعالقة التمثيل ي�
تسلط هذه الدراسة النظار عىل النظام مي
اط ونظام الشورى إال ي
الد�قر ي
ف
الوظي� هف
ين
االختالف والتوافق ي ن
التمثيل
لمل�وم
النظام� من حيث مبدأ التمثيل ،وتنبع أمهية البحث من خالل واقع التطور
ب�
ي
ي
الذي طرأ عىل دور نظام الشورى إالسالم من أهل احلل والعقد ،هف
وامل�وم التمثيل اب� ىن
اط للسلطة النيابية ،مع ما حي�مهل
ملع� مي
أي
ي
الد�قر ي
أ
ف
ب� هف
امل� ي ن
هذا الطرح من تفاوت ي ن
لو� للك هنم�ما ،وما ينتج عنه من تصورات خاصة
التغ� ي� الفكر اليديو يج
وم� ،كساس لطبيعة ري
أ
ف
تتحدد هب�ا االمتيازات واالختصاصات الوظيفية .هيو�دف البحث من خالل الوقوف عىل البعاد السياسية ربإ�از حقيقة التمثيل ي�
ف
ف
ين
ين
الفلس� للك هنم�ما،
حس� يقتضيه املرتكز
اط ،من خالل التعرف عىل مدلول التمثيل ي�
النظام� الشوري مي
النظام� ،امب
ي
والد�قر ي
ف
ف
ين
وبيان أوجه التعارض واالتفاق ي ن
النظام� ي� مدلول التمثيل ،ومعرفة صفة إاللزام ي� لك هنم�ما ،وذلك من هج�ة العالقة
ب� لك من
أ
ف
ت
والفلس� ملبدأ التمثيل وحتمية اتباع الصلح .وقامت فرضية البحث
ال� رت� بط التمثيل مع القاعدة الشعبية ،والتكييف الفكري
ي
ي
ف
ف
عىل سؤال مفاده :هل هناك عالقة ي ن
ال؟ وهل ري�تبط مبدأ التمثيل اب�ملصلحة
ب� التمثيل ي� النظام الشوري ي� إالسالم والنظام رب
اللي� ي
حت
امت
االج�عية و�قيق الذات؟
الكلمات المفتاحية :الشورى ،السياسة ،الديمقراطية ،مبدأ التمثيل.

تاريخ االستالم2015/6/2 :

تاريخ القبول2015/10/26 :

This study sheds light on the democratic system, the Islamic shura system, , the concept of
representation in both systems, and similarities and differences between representation in both systems.
The significance of the study stems from the reality of functional development of the representation concept
in Islamic shura as modified by the “people of contracting and uncontracting” and as compared with the
representation concept of the representative democracy of the parliament.
The comparison reveals discrepancy between both concepts, considering the difference underlying
the ideological thought of each – a difference that results in some visions that yield to certain privileges and
functional specificities. The study, as such, aims to underscore the real political dimensions of shura and
democratic representation through introducing the implication of both types of representation relative to
the philososphy upon which each is based, points of agreement and disagreement between the two, how
abiding each is in terms of the link that each has with the grassroots, the extent to which each complies
with the intellectual and philosophical principle of representation, and the crucial importance of adopting
the best type of representation. The study was actually inspired by the question as to whether there is a link
between representation in the shura system in Islam, on the one hand, and the liberal system, on the other,
and whether representation helps truly to promote social welfare and self-fulfillment.

Keywords: Democratic, Shura, policy, Implications.

 وما ينتج عن هذا امل�ضمون،العامة ملجموعة الأمة
 فقد بات،من ا�شكاليات ت�ؤثر يف ا�ستقاللية التمثيل
الآن وا�ضح ًا يف النظرية ال�سيا�سية احلديثة حتقيق
االرتقاء باملفهوم االجتماعي للإن�سان �أو ال�شعب
 بفئاتها،من خالل النظر �إليه يف حقيقته االجتماعية
 ولي�س بالنظر،املختلفة و�أطيافها الفكرية املتباينة
.�إليه بو�صفه وحدة اجتماعية متجان�سة

�إن التمثيل يف نظام ال�شورى الإ�سالمي
�أو النظام الدميقراطي الغربي له مدلوله يف حتديد
 وفر�ض ال�سلطة الرقابية،الوظيفة ال�سيا�سية للحاكم
 وبلورة هذا الواقع ال�سيا�سي،على الأداء التنفيذي
من كيان يتمتع بالقوى �إىل كيان يتمتع باحلجة
والإقناع؛ بهدف توفري الرفاهية و�إقامة العدل
 حيث ت�سلط الدرا�سة الأنظار على.ملجموع ال�شعب
 وعالقة،النظام الدميقراطي ونظام ال�شورى الإ�سالمي
ولعل �أهم ما يتميز به هذا البحث هو
 و�أوجه االختالف والتوافق بني،التمثيل يف النظامني
طرح املفهوم التمثيلي ملجل�س ال�شورى الإ�سالمي
.النظامني من حيث مبد�أ التمثيل
 واملفهوم التمثيلي باملعنى،من �أهل احلل والعقد
:أهمية الدراسة
 مع ما يحمله هذا،الدميقراطي لل�سلطة النيابية
 ك�أ�سا�س لطبيعة،تظهر �أهمية هذا البحث من خالل واقع الطرح من تفاوت بني املفهومني
 وما ينتج،التطور الوظيفي الذي طر�أ على دور التمثيل التغري يف الفكر االيديولوجي لكل منهما
 �إ�ضافة عنه من ت�صورات خا�صة تتحدد بها االمتيازات،النيابي يف امل�ؤ�س�سة الدميقراطية احلديثة
.�إىل ما ي�شغله هذا التمثيل يف امل�ؤ�س�سة ال�شورية من واالخت�صا�صات الوظيفية
:م�ساحة كبرية بتف�سري الن�صو�ص الت�رشيعية وتوجيه هدف الدراسة
.الأحكام والقوانني
يعك�س التمثيل ظاهرة �سيا�سية تعتني بحرية
 �إىل حتقيق، يف الوقت نف�سه، وتهدف،ابتداء
فبعد ما كانت فكرة التمثيل ال تعدو كونها الفرد
ً
. �أو الوكالة الرجاء والعدل والرفاهية لوجود الإن�سان بوجه عام،نظرية تتعلق بالوكالة الإلزامية املقيدة

وهو �أي�ضا يحدد معامل احلياة االجتماعية ومتغرياتها
و�أنظمتها ،وهذا كله ما ي�ستهدفه البحث من خالل
الوقوف على الأبعاد ال�سيا�سية و�إبراز حقيقة التمثيل
يف النظامني ال�شوري والدميقراطي .والتي ميكن
�إجمالها بالنقاط الآتية:
 .1التعرف على مدلول التمثيل ال�شوري والتمثيل
الدميقراطي ح�سبما يقت�ضيه املرتكز الفل�سفي لكل
منهما.

 .2بيان �أوجه التعار�ض واالتفاق بني كل من التمثيل
ال�شوري والتمثيل الدميقراطي.

نظام �سيا�سي اجتماعي ،وتعد من مظاهر احل�ضارة
الغربية التي تقوم على �أ�سا�س تنظيم العالقة بني
الفرد واملجتمع والدولة ،ويت�ضمن البحث كذلك
�آراء الفكر الإ�سالمي املعا�رص ووجهات نظره ،فيما
يتعلق بالعالقة بني ال�شورى والدميقراطية و�أهميتهما.
وتناولت الأدبيات املعا�رصة والنظريات واملفاهيم
العامة يف الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�رص،
وهي :مدر�سة النه�ضة العربية يف القرن التا�سع
ع�رش وبدايات القرن الع�رشين ،ثم مدر�سة الإخوان
امل�سلمني ،و�أخري ًا مدر�سة حزب التحرير الإ�سالمي.

• درا�سة امل�رصي ( )2007بعنوان «ال�شورى
 .3معرفة �صفة الإلزام لكل منهما ،وذلك من ناحية والدميقراطية والعالقة بينهما» ،وقد هدفت الدرا�سة
العالقة التي تربط التمثيل مع القاعدة ال�شعبية من املفاهيم العامة يف ال�شورى والدميقراطية» ،و�سلطت
جهة ،وال�سلطة التنفيذية �أو احلاكم من جهة �أخرى .ال�ضوء على العالقة بينهما ،كما تناولت ال�شورى
وبينت �أهمية ال�شورى من خالل
 .4التكييف الفكري والفل�سفي ملبد�أ التمثيل وحتمية يف القر�آن وال�سنةّ ،
ا�ست�شارة الن�ساء ،وهل يجوز ا�ست�شارة �أهل الذمة؟
اتباع الأ�صلح.
وتناول الباحث كذلك ن�ش�أة الدميقراطية وم�ستقبلها،
فرضية الدراسة:
ّ
وركز على �أوجه اخلالف بني ال�شورى والدميقراطية
ميكن �إيجاز فر�ضية الدرا�سة بالنقطتني الآتيتني:
يف كل من احلقوق واحلريات والقيم االجتماعية.
 .1هناك عالقة بني التمثيل يف النظام ال�شوري يف • درا�سة القطاط�شة ( )2004بعنوان «جدلية
الإ�سالم وبني التمثيل يف النظام الليربايل.
ال�شورى والدميقراطية درا�سة يف املفهوم» ،وتناولت
مبينة تنافيها مع مقدمات
 .2يرتبط مبد�أ التمثيل بامل�صلحة االجتماعية وحتقيق ال�سيا�سة يف الإ�سالم ّ
الفكر الدميقراطي وقبول املفكرين الإ�سالميني لها،
الذات.
وذلك من خالل بيان مفهوم ال�شورى من حيث
دراسات سابقة:
تعريفه ،وم�صادره ،و�أ�صله ،ومو�ضوعاته و�إلزاميته،
هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت وا�ستعرا�ض مفهوم الدميقراطية من حيث تعريفه
مو�ضوع ال�شورى والدميقراطية ،من �أهمها:
وخ�صائ�صه و�أنواعه و�صوره ،وتو�ضيح اجلدلية
• درا�سة ال�صايف ويو�سف ( )2009بعنوان القائمة بني املفهومني.
وتتميز هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات
«�إ�شكالية العالقة بني ال�شورى والدميقراطية يف
الفكر الإ�سالمي املعا�رص :درا�سة مفاهيمية» ،يف كونها تركز على مبد�أ التمثيل يف نظام ال�شورى
وقد قامت هذه الدرا�سة بت�سليط ال�ضوء على الإ�سالمي ونظام الدميقراطية ،التي بدورها عززت
الدميقراطية وال�شورى ،وطبيعة العالقة بينهما .دور امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل ت�سليط ال�ضوء
فال�شورى ت�ستمد جذورها من الدين الإ�سالمي؛ على مبد�أ التمثيل يف النظامني ،وبيان �أوجه
لأنها تو�ضح العالقة بني احلاكم �أو اخلليفة من جهة ،االختالف والتوافق بني النظاميني من حيث مدلول
و�أهل ال�شورى من جهة �أخرى� ،أما الدميقراطية فهي مبد�أ التمثيل ،وبذلك ت�ستطيع الدرا�سة �أن حتقق

الفائدة املطلوبة يف قدرتها على االنفتاح ال�سيا�سي املطلب الثالث :مدلول ال�شورى و�إطارها العام:
واالجتماعي والوعي يف امل�شاركة ،يف حني اختفى �أو ً
ال :معنى ال�شورى
هذا الرتكيز يف الدرا�سات ال�سابقة.
ثاني ًا :جمل�س ال�شورى واخت�صا�صاته
ثالث ًا :مدى م�رشوعية �أحزاب املعار�ضة داخل جمل�س
منهجية الدراسة:
تقوم هذه الدرا�سة يف منهجيتها على املنهج ال�شورى
اال�ستقرائي واملنهج التحليلي ،وذلك من خالل املطلب الرابع :مدلول التمثيل وعالقته بنظام ال�شورى:
الدرا�سة املو�ضوعية ملبد�أ التمثيل يف الفكر ال�شوري �أو ً
ال :مفهوم التمثيل ال�شوري
الإ�سالمي والفكر الدميقراطي الغربي ،وتناق�ش ثاني ًا :دور التمثيل ال�شوري يف بلورة النظام
الدرا�سة يف منهجيتها مبد�أ التمثيل بتناولها التحليل ال�سيا�سي الإ�سالمي
واملقارنة واال�ستنباط واملناق�شة ،وذلك بالرجوع
�إىل امل�صادر واملراجع ال�سيا�سية املتعلقة بالفكر املطلب اخلام�س :تقييم الإ�سالم ملبد�أ التمثيل النيابي
الدميقراطي الليربايل وامل�صنفات الإ�سالمية التي الدميقراطي:
تت�ضمن مبد�أ ال�شورى الإ�سالمي ،مما يعزز الإحاطة �أو ً
ال :املرتكز الفل�سفي
ب�إمكانية الوقوف على املو�ضوع حمل الدرا�سة من ثاني ًا :الدور الوظيفي
م�صادره ومظانه الأ�صلية .وملا كانت الدرا�سة قائمه ثالث ًا� :صفة الإلزام
يف منهجيتها على مناق�شة مبد�أ التمثيل وحتليل
املطلب ال�ساد�س :مقارنة مبد�أ التمثيل بني النظام
�أبعاد ال�سيا�سية ،ف�إنه من الأهمية مبكان �إبراز مدى
ال�شورى والنظام الدميقراطي:
الرتابط �أو عدمه� ،أي �أوجه االتفاق �أو التعار�ض يف
مبد�أ التمثيل بني الفكر ال�شوري الإ�سالمي والفكر �أو ً
ال :وجه االختالف والتعار�ض
ثاني ًا :وجه التنا�سب
الدميقراطي الليربايل.
اخلامتة :النتائج والتو�صيات
خطة الدراسة:

المطلب األول :مدلول الديمقراطية وإطارها

تنق�سم الدرا�سة على مقدمة وخم�سة مطالب
وهي على النحو الآتي:
تتفاوت املفاهيم ال�سيا�سية وتطبيقاتها الفعلية
املقدمة� :أهمية الدرا�سة ،وهدف الدرا�سة ،وفر�ضية يف تقرير املفهوم الدميقراطي و�أبعاده االجتماعية
الدرا�سة ،ودرا�سات �سابقة ،ومنهجية الدرا�سة.
وامل�ؤ�س�سية والثقافية وما �شابه ذلك؛ نتيجة ملدى
املطلب الأول :مدلول الدميقراطية و�إطارها العام:
االختالف يف ت�صورات املدار�س الفل�سفية ،وما
ترتب عليها من اختالف يف �أ�شكال احلكومات
�أو ً
ال :معنى الدميقراطية
الدميقراطية ،وهو ما يعود �أ�سا�س ًا لطبيعة الأ�س�س
ثاني ًا :مرتكزات الدميقراطية
ثالث ًا� :أ�شكال احلكومات الدميقراطية
واملرتكزات التي حتدد الأطر العامة والأ�شكال
املطلب الثاين :مدلول التمثيل النيابي وعالقته ملفاهيم الدميقراطيات احلديثة.
العام:

بالنظام الدميقراطي:
وقد جاءت هذه الدرا�سة لتبني �أهم العنا�رص
التي تدخل يف حتديد املفهوم الدميقراطي ،ودور
�أو ً
ال :مفهوم التمثيل النيابي الدميقراطي
ثاني ًا :دور التمثيل النيابي يف �صياغة النظام التمثيل يف �صياغة النظام الدميقراطي ،وللوقوف على
هذا كله؛ ف�إننا �سنتناوله يف ثالث فقرات رئي�سة هي:
الدميقراطي

معنى الدميقراطية ،ومرتكزات الدميقراطية ،و�أ�شكال وجهات النظر ال�سيا�سية ،وي�ؤكد ذلك ما هو �سائد
بني املدار�س الفكرية املختلفة يف بيان حقيقة
احلكومات الدميقراطية.
املمار�سة الدميقراطية ومفاهيمها� ،إذ ال تخلو مدر�سة
أوالً :معنى الديمقراطية:
فكرية من مواقف ومعتقدات تتعلق بها تختلف عن
ي�ستند مفهوم الدميقراطية يف معناه اللغوي غريها الختالف الطروحات الأيديولوجية ابتداء.
�إىل الكلمة اليوناين ( ،)Democraticوهي كلمة
ونخل�ص من ذلك �إىل �أن مفهوم الدميقراطية
ت�شتمل على مقطعني� :أحدهما ( ، )Demosومعناه
ال�شعب ،والآخر( ،)Kraesومعناه ال�سلطة .وبذلك ال يحتمل معنى تطبيقيا يف �أر�ض الواقع ،و�إن كان يف
ميكننا القول �إن مفهوم الدميقراطية لغة يعني �سلطة ظاهره ب�سيطا ،مما يحتم علينا القول بالتطبيق الن�سبي
ال�شعب �أو ال�سلطة امل�ستمدة من �إرادة ال�شعب لهذا املفهوم ،وهو يتبع ب�رضورة احلال املعايري التي
ميكن ت�صورها يف بناء امل�ؤ�س�سة الدميقراطية .ومن
(حمفوظ ،د.ت.)180 :
املعايري التي حتدد ن�سبية التطبيق الدميقراطي ما
ويتفق املفهوم اال�صطالحي ملعنى الدميقراطي ميكن ت�صوره بالنقاط الآتية:
مع املفهوم اللغوي من حيث كونه يتعلق بنقل ال�سيادة � -إىل �أي مدى تعطى الفر�صة للقطاعات االجتماعية
من احلاكم �إىل ال�شعب فتكون ال�سلطة بيد ال�شعب .وال�سيا�سية واالقت�صادية لتكون ممثلة يف عملية و�ضع
فقد عرف بطر�س غايل� ،أحد فقهاء ال�سيا�سة ،احلكم ال�سيا�سية العامة.
الدميقراطي� :أنه احلكم ال�شعبي الذي يختار ع�ضويته
من جمموع �أفراد ال�شعب لتحقيق م�صاحله املختلفة � -إىل �أي مدى تعطى الفر�صة للتيارات والأفكار
(غايل ،)267 :1984 ،وقد عرف الدميقراطية �أي�ض ًا املختلفة يف املجتمع لت�ضع برامج عمل يتقدم من
خاللها الأفراد للم�شاركة العملية.
�أنها نظام احلكم الذي يعطي جمموع ال�شعب حق
ممار�سة ال�سيادة على �أ�سا�س من امل�ساواة ال�سيا�سية � -إىل �أي مدى تعك�س ال�سيا�سات العامة والقرارات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ر�أي الأغلبية.
جلميع الأفراد (غايل.)267 :1984 ،
ون�ستنتج من مفهوم الدميقراطية �ضمن �إطار � -إىل �أي مدى يكون فيه املجال مفتوح ًا �أمام جميع
املعنى املتعلق ب�سلطة احلكم �أن الدميقراطية ال تخرج الأفراد ل�صنع القرارات ال�سيا�سية.
عن كونها تظاما �سيا�سيا يحكم ال�شعب فيه نف�سه
وبناء على ما تقدم يت�ضح �أن املجال ال�سيا�سي
ً
بنف�سه ،وهذا هو الوجه الظاهر واملعنى الغريب لهذا لتطبيق املبد�أ الدميقراطي وا�سع جد ًا؛ ب�سبب التفاوت
املفهوم ،ولكننا حني ن�ستعر�ض طبيعة هذا احلكم يف التتطبيق والتنفيذ يف نقل ال�سيادة لل�شعب،
ال�شعبي ،نخل�ص �إىل جمموعة من الأ�سئلة تبني ول�صعوبة و�ضع �آليات م�ؤ�س�سية حتقق الغر�ض
البعد الوا�سع لهذا املدلول (غزاوي ،د.ت .)6 :ومن املق�صود من عمل ال�سيادة على الوجه ال�صحيح،
وهو مايعزز تفكري الإن�سان حينما يفكر كم كان
هذه الأ�سئلة:
كبري ًا انت�شار الدميقراطية ،يف امل�ساحة والثقافة،
 ماذا يق�صد بال�شعب احلاكم؟فيت�ضح له �أنه ال توجد هناك دميقراطيتان مت�شابهتان
 من ال�شعب الذي يق�صد لأجله احلكم؟متام ًا (ليب�سون ،د.ت.)9 :
 -ما �آلية احلكم عن طريق ال�شعب؟

وهذا الواقع الدميقراطي الذي يخول فيه
ال�شعب ممار�سة ال�سيادة ،ال ميكن تف�سريه يف �ضوء
مع نهاية القرن ال�ساد�س ع�رش وبداية القرن
الأ�سئلة ال�سابقة؛ على �أ�سا�س تتفق عليه جميع ال�سابع ع�رش ظهرت �أفكار جديدة متثل انعطاف ًا جاد ًا
ثانيًا :مرتكزات الديمقراطية:

لو�ضع نظام �سيا�سي حاربه مفكرو العقد االجتماعي.

�أ .املرتكز الفل�سفي – الفكري :وهذا املرتكز يعود
يف الأ�صل �إىل ت�صور الطبيعة الأوىل للإن�سان ب�أنه
ولد حر ًا ،وله احلق يف احلرية واحلياة ،وهذا الو�ضع
انبثق عنه ثالثة �أنواع من احلرية (غزاوي ،د.ت10- :
:)9

وقد جاءت �أقوال املفكرين الفال�سفة يف طرح
املفاهيم ال�سيا�سية اجلديدة ،من خالل معر�ض
احلديث عن النظريات التي تبحث يف �أ�صل ن�ش�أة
الدولة ،وذلك لتقرير املبد�أ ال�سليم الذي ينبغي �أن
تقوم عليه الدولة مبا ي�ضمن مراعاة احلق الفردي  -احلرية ال�شخ�صية :ويق�صد بها توفري �إطار قانوين
ب�أبعاده الإن�سانية الكثرية (حمفوظ ،د.ت 105- :مو�ضوع من قبل ال�سلطة الت�رشيعية يحفظ حرية
.)110
الأ�شخا�ص ،ومبد�أ الت�ساوي بينهم ،مثل :حرية
ومن �أبرز املالمح التي ظهرت على االجتاه التفكري ،و�إبداء الر�أي ،وحرية العقيدة والعبادة
العام ملا طرحه فال�سفة العقد االجتماعي من �أفكار ،والديانة ،وحرية العلم وتبني الأفكار ون�رشها وما
تعد بحق �أ�سا�س ًا للنظام الدميقراطي الليربايل ،وهي �شابه ذلك.

�أن ال�سلطة م�ستمدة من العقد بني الأفراد �ضمن  -احلرية املدنية :وهي نوع من احلريات التي ت�ضمن
ت�صور من حالة الفطرة الب�رشية الأوىل (غايل ،حق الفرد يف الن�شاط املدين وامل�شاركة ال�سيا�سية
.)178-176 :1984
دون النظر �إىل قرائن خا�صة تتعلق به ،والتعامل معه
وقد نتج عن ذلك القول ب�أهمية حتقيق الأمن ك�أي فرد من الأفراد.
والأ�ستقرار للإن�سان يف جمتمع متح�رض ،كما قال  -احلرية االجتماعية :ويق�صد بها حرية العمل جلميع
هوبز« :و�إن الدين يخ�ص الفرد ،وهو مف�صول عن الفئات والطبقات االجتماعية؛ مبا يحقق ويقرر مبد�أ
الدولة ،مما يعني زوال فكرة احلق الإلهي ،وهذه الت�ساوي يف تكاف�ؤ الفر�ص.
الفكرة ت�ؤدي �إىل نظرية �سيا�سية تف�رس ن�ش�أة الدولة ب .املرتكز القانوين :ويعني هذا املرتكز �أن جميع
ب�أنها من �صنع الإله �أو خلقه ،وهو الذي اختار لها الأفراد يخ�ضعون ملبد�أ امل�ساواة القانونية دون �أن
حكام ًا يت�رصفوا فيها»؛ ولأن الدولة بهذا الوجه من يكون لأحد امتياز على غريه .وهذا املبد�أ يحقق
�صنع الإله فهي مقد�سة وال ي�صح اخلروج عليها؛ للأفراد الفر�صة الواحدة �أمام الق�ضاء ،مما يعني �إقامة
لأنه خروج على من �صنعها و�أوجدها ،وهو الإله احلياة الدميقراطية على �أ�سا�س من العدل يتمتع به
(العزام .)2-1-101 :1988 ،ويف هذا تقرير �أن جميع الأفراد ،وهو �رضورة لإقامة البناء الدميقراطي
ال�سلطة م�ستمدة من ال�شعب ولي�س من الله �أو البابا .على �أ�صل �سليم يتم�شى مع فل�سفته العامة يف حتقيق
وقد كان القا�سم امل�شرتك بني ه�ؤالء املفكرين الأمن واال�ستقرار للجميع (غزاوي ،د.ت.)11:
هو الرتكيز على الفرد من جهة احلرية التي يجب ج .املرتكز االقت�صادي :ويتحدد البعد االقت�صادي
�أن يتمتع بها ،مما ي�ؤدي �إىل تلبية رغباته وحتقيق يف النظام الدميقراطي مبا يقوم عليه من حرية ال�سوق،
م�صلحته ا�ستجابة �إىل امليل الغريزي الذي يحفزه وما ينطوي على ذلك من فتح املجال �أمام املناف�سة
ملمار�سة جميع ن�شاطاته دون تدخل من �أحد يف الكاملة ،وحرية التملك والتجارة وال�صناعة ،وعدم
ت�رصفاته ،وهو ما كانت عليه الب�رشية يف حالتها تدخل الدولة يف الن�شاط االقت�صادي .وقد تناول
الفطرية الأوىل .ومن هنا ميكن �صياغة املرتكزات مفكرو االقت�صاد التقليديون هذا املرتكز �ضمن �إطار
التي تقوم عليها الدميقراطية الليربالية ،وذلك على الت�صور العام حلقيقة الفل�سفة الدميقراطية ،وهو ما
النحو الآتي:
قرره «�آدم �سميث» ،الذي يعد �أول من بحث و�أ�س�س

الفكر االقت�صادي يف مدر�سته التقليدية؛ وذلك من
جهة �أن االن�سجام االقت�صادي واالجتماعي هو
حم�صلة �أو نتيجة للمناف�سة احلرة ،والرتاوح بني
م�صالح القوى االقت�صادية املختلفة.

نخل�ص مما �سبق �أن املرتكزات الدميقراطية
الليربالية تقوم على فل�سفة املذهب الفردي ،وما نتج
عنه من نظريات تتعلق باحلقوق واحلريات الطبيعية
جلميع الأفراد ،وهو ما ميكن �أن يو�صف بالدميقراطية
بو�صفها مذهب ًا �سيا�سي ًا يعنى بال�سيادة ال�شعبية.
ثالثًا :أشكال الحكومات الديمقراطية:

تت�شكل �صورة الواقع ال�سيا�سي للحكم يف
�أية حكومة من احلكومات على �أ�ساليب :يتعلق
تر ُكز ال�سلطة ال�سيا�سية،
الأ�سا�س الأول مبدى َ
بينما يتعلق الأ�سا�س الثاين بكيفية تطبيق الأ�س�س
الد�ستورية.

فحينما يكون تركز ال�سلطة ال�سيا�سية بيد
فرد واحد تو�صف هذه احلكومة باال�ستبدادية� ،أو
امللكية املقيدة د�ستوري ًا ،وحينما يكون هذا الرتكيز
بيد قلة تو�صف احلكومة حينئذ بالأوليجاركية �أو
الأر�ستقراطية ،وهي ت�شمل النخبة املميزة ،وحينما
يكون الرتكيز بيد الكرثة تو�صف احلكومة بالغوغائية
�أو الدميقراطية.

اجلمعية ال�شعبية التي تت�ألف من جميع الأفراد
الأحرار الذين لهم حق مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية،
وقد وجد هذا النوع �أي�ض ًا يف التطبيق ال�سيا�سي
احلديث يف بع�ض الواليات ال�سوي�رسية ،وذلك عن
طريق جمعية عمومية ت�سمى اجلمعية الوطنية تتوىل
�أعمال الت�رشيع� ،أي تنفيذ جزء من �أعمال ال�سيادة
ال يتجاوز حدود ال�سلطة الت�رشيعية (حمفوظ ،د.ت:
.)183ولكن هذه الدميقراطية املثالية التي ن�سجت
�أ�سا�س ًا من ت�صورات الفال�سفة ،وال �سيما جان جاك
رو�سو ،مل جتد لها طريق ًا يف التطبيق لتعقد احلياة
الب�رشية بوجود املجتمعات الكبرية التي ي�صعب
اجتماعها يف موقف واحد لتبا�رش �أعمال ال�سيادة،
وكذلك ظهور الطبقات الربجوازية التي تتبنى فكرة
االكتفاء بامل�ساواة القانونية دون النظر �إىل امل�ساواة
الفعلية يف جميع مناحي احلياة وفق مبد�أ الإجماع
(حمفوظ ،د.ت.)185 :
ويف �ضوء ما تقدم ،جند �أن الدميقراطية املبا�رشة
لي�ست � اّإل جمرد تطبيق �سيا�سي يدخل يف حمتوى
النظريات املثالية ،ولي�س له وجود على �أر�ض الواقع
� اّإل بحدود الوظيفية الت�رشيعية يف بع�ض جوانبها؛ مما
يدل على �أن هذا النوع من احلكومات الدميقراطية ال
ين�سجم مع معطيات الع�رص ال�سيا�سي احلديث ف�ض ّ
ال
عن كونه غري قابل للتطبيق من وجهة نظر �أعمال
ال�سيادة.

ومن هنا جند �أن احلكومة الدميقراطية معنية
بحكم الكرثة ،من جهة تركز ال�سلطة ال�سيا�سية ،ب .الدميقراطية غري املبا�رشة :يطلق هذا النوع من
وهي بذلك تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام هي:
الدميقراطيات على احلكومة التي ميار�س فيها الأفراد
�أ .الدميقراطية املبا�رشة :وتتتجلى يف احلكومة التي حقوقهم ال�سيا�سية بطريق غري مبا�رش ،عن طريق
يتمتع فيها املواطنون بحرية الر�أي وحق التعبري اختيار �أ�شخا�ص يطلق عليهم «النواب» ينوبون
املبا�رش عن �إرادة ال�شعب دون توكيل من �أحد .وهذا عن جمموع ال�شعب يف تطبيق كل عمل من �أعمال
النوع من الدميقراطيات ال يخرج عن حدود املثالية ال�سيادة (العزام .)181 :1988 ،وعلى �أ�سا�س ذلك
ابتداء ،وكما �أ�رشنا تو�صف الدميقراطية غري املبا�رشة بالدميقراطية
غري الواقعية ،وهو ت�صور ي�ستند
ً
�سابق ًا� ،إىل نظريات الفال�سفة يف تف�سري حالة الفطرة النيابية �أو الدميقراطية التمثيلية� ،أي التمثيل
كما كانت عليه الب�رشية يف بداياتها الأوىل (غايل ،بالوكالة ،وهو خروج على امل�صاعب املحتملة يف
 .)268 :1984وقد وجد هذا النوع من الدميقراطيات ظل النظام الدميقراطي املبا�رش ،وا�سرت�ضاء لرغبات
قدمي ًا يف �أثينا عند الإغريق عن طريق ما ي�سمى الطبقات الربجوازية يف حق امل�شاركة بالتمثيل يف

املجال�س الت�رشيعية .وقد تطور احلال يف هذا النوع
من الدميقراطيات التمثيلية من كونه يتعلق بالتمثيل
عن طريق الوكالة �إىل التمثيل الدميقراطي الع�ضوي،
كا�ستجابة لطبيعة التطور يف الفكر ال�سيا�سي،
وزيادة الوعي عند الأفراد على ما هو �سائد فعال يف
الدول املعا�رصة.
وميكننا التمييز بني التمثيلني �أي التمثيل
بالوكالة والتمثيل الع�ضوي على �أ�سا�س ن�سبية
التطبيق الدميقراطي مبفاهيمه و�أبعاده الوا�سعة،
واخل�صائ�ص الآتية تو�ضح مدى االختالف بني
التمثيلني (العزام:)181-182 :1988 ،

ج .الدميقراطية �شبه املبا�رشة :وهي �أ�سلوب يقوم
على املزج بني نظام الدميقراطية املبا�رشة حيث يتوىل
ال�شعب ال�سلطة بنف�سه ،وبني نظام الدميقراطية غري
املبا�رشة (النيابي) ،هنا يقت�رص دور ال�شعب على
اختيار ممثلني يتولون احلكم با�سمه ونيابة عنه (زهرة،
� .)202 :2008إن الدميقراطية �شبه املبا�رشة تتمثل
ب�أن ينتخب ال�شعب نوابا ميثلوهم ويتولون ال�سلطة
با�سمه (عبداحلميد ،)108 :2010،على �أن ترجع
هذه الهيئة النيابية �إىل ال�شعب يف ال�ش�ؤون العامة
�ضمن االخت�صا�صات التي يبا�رشها ال�شعب بنف�سه
يف اال�شرتاك يف الكثري من الأمور التي تهم البالد؛
وتتمثل بعدة طرق ،وهي (اخلطايبة:)274 :2010 ،

 يعترب النائب �أو املنتخب وكي ًال يف التمثيل الوكايل
�ضمن الدائرة االنتخابية ملن انتخبه فقط ،بينما يعترب  -اال�ستفتاء ال�شعبي :وهو �أن يطرح مو�ضوع معني
يف التمثيل الع�ضوي ممثال جلميع الأفراد يف دائرته .على ال�شعب لإبداء ر�أيه فيه� ،إما بالقبول �أو الرف�ض،
ال �أمام ناخبيه ويحق لهم مثل :تعديل الد�ستور �أو القوانني �أو الت�رشيعات
 يعترب الوكيل م�س�ؤو ًعزله حال فقدان الثقة به ،بينما املنتخب يف التمثيل (زهرة.)202 :2008 ،
الع�ضوي هو م�س�ؤول �أمام جميع �أفراد ال�شعب وال  -االقرتاح ال�شعبي :حيث يحق للناخبني من �أفراد
يحق لهم عزله.
ال�شعب اقرتاح بع�ض القوانني وعر�ضها على
 ال يحق للوكيل الدخول يف ال�سلطة التنفيذية الربملان ،ليعمل بها ،و�إذا رف�ضها تعر�ض علىوامل�شاركة يف �صنع القرارات ال�سيا�سية ،بينما يحق ال�شعب لال�ستفتاء (اخلطايبة.)274 :2010 ،

للمنتخب يف التمثيل الع�ضوي امل�شاركة يف �صنع  -االعرتا�ض ال�شعبي :يحق للناخبني االعرتا�ض على
القرار ال�سيا�سي ودخول احلكومة.
بع�ض القوانني خالل فرتة معينة يحددها الد�ستور
يت�ضح مما �سبق �أن النظام الدميقراطي يتفاوت (عبداحلميد.)109 :2010،
يف درجة تطبيق ال�سيادة والعمل به من قبل ال�شعب - ،حق الناخبني يف �إقالة نائبهم.
وابتداءا من قبل الوكالء واملمثلني كما يف الدميقراطية
ً
 احلل ال�شعبي :حق الناخبني يف حل املجل�س النيابيالتمثلية الع�ضوية ،مما ينتج عنه �أي�ض ًا اختالف يف
بكامله قبل انتهاء مدته ،وعندئذ يعر�ض االقرتاح
اخت�صا�صات املجال�س الت�رشيعية و�أنواعها التي
على ال�شعب لال�ستفتاء عليه (زهرة.)203 :2008 ،
تعك�س رغبات امل�صالح الأر�ستقراطية وم�شاركتها
ومن هنا ،ف�إن الدميقراطية �شبه املبا�رشة تتميز
يف التمثيل ،وما ينتج عنه �أي�ضا من اختالف يف ن�ص
الد�ساتري الربملانية املتعلقة باخت�صا�صات رئي�س ب�أنها �أقرب �إىل املبد�أ الدميقراطي من الدميقراطية
الدولة ومدى تفوي�ضه يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،مما غري املبا�رشة ،حيث تعطي ال�شعب حق امل�شاركة
ي�ؤكد �أن النظام الدميقراطي ي�أخذ �صور ًا متعددة يف يف ممار�سة ال�سلطة ،ويكون ال�شعب �صانع القرار
�أ�شكال احلكم واحلكومات وجمال�سها الربملانية �أو ال�سيا�سي يف نهاية املطاف ،وال تزال الدميقراطية
طبق يف �سوي�رسا.
الت�رشيعية.
�شبه املبا�رشة ُت ّ

المطلب الثاني :مدلول التمثيل النيابي وعالقته يف الغالب على �أ�سا�س التعيني ،واملجل�س الآخر
بالنظام الديمقراطي:
جمل�س �أدنى ،وهو ما ي�سمى جمل�س النواب ،وي�ضم
يقوم مبد�أ التمثيل النيابي بدوره يف احلياة يف ع�ضويته عامة ال�شعب ،ويتم اختياره باالنتخاب،
الدميقراطية عن طريق الربملان وهو ميثل حدود وهو يعك�س حقيقة التمثيل الذي نحن ب�صدده
ال�سلطة الت�رشيعية ووظائفها ،وهذه امل�ؤ�س�سة (العزام.)185-183 :1988 ،
الربملانية لها �صياغتها اخلا�صة يف التكوين والأداء
ويبا�رش الربملان �أعماله عن طريق �آلية تعتمد
الوظيفي وبع�ض الأفكار الأخرى ،وهو ما �سنحاول على ثالثة جوانب :يتعلق اجلانب الأول منها ب�سيادية
التعر�ض له يف هذا املطلب ،وذلك من خالل فقرتني الت�رشيع ،ويتعلق اجلانب الثاين مبناق�شة ميزانية
رئي�ستني هما :مفهوم التمثيل الدميقراطي ،ودور الدولة و�إقرارها ،بينما يتعلق اجلانب الثالث مبناق�شة
التمثيل يف �صياغة النظام الدميقراطي.
�سيا�سة احلكومة الإدارية وفر�ض الرقابة املتتابعة
أوالً :مفهوم التمثيل النيابي الديمقراطي:
عليها (الأزهري ،د.ت.)13 :
تبا�رش احلياة الدميقراطية م�س�ؤوليتها ال�سيا�سية
وتلعب بع�ض العوامل املو�ضوعية دور ًا بارز ًا
التمثيلية عن طريق امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية التي تعرف يف جناح الدميقراطية التمثيلية ،مثل :تر�سيخ قيمة
بالربملان ،حيث يدل معنى الربملان على دار الت�رشيع الفرد الع�ضوية داخل املجتمع ،وتثقيفه ووعيه
التي يجتمع فيها ممثلو الأمة لإ�صدار القرارات بحقوقه وواجباته� ،إ�ضافة �إىل �إقرار مبد�أ تكاف�ؤ
الت�رشيعية وتقنينها ،وقد كان قدمي ًا يدل على ا�سم
الفر�ص وامل�ساواة بني اجلميع ،وف�سح املجال لقوى
املداولة للملوك مع الرعية ،ثم �أطلق على االجتماع
املعار�ضة يف �إبداء ر�أيها وفكرها وعدم م�صادرة
الذي تتم فيه تلك املداولة ،ثم �صار يدل على دار
مواقفها ال�سيا�سية (العزام.)182 :1988 ،
الت�رشيع ملمثلي الأمة (الأزهري ،د.ت.)12 :
�إال �أننا ال نذهب بعيدا يف التفا�ؤل بجدوى
وقد جاءت فكرة قيام هذه امل�ؤ�س�سة جت�سيد ًا
التمثيل وتطبيقه ملعنى ال�سيادة يف الأنظمة الدميقراطية
لتطور الدميقراطية ومفهومها ،من كونها دميقراطية
التي يحق فيها لرئي�س الدولة د�ستوريا بحل الربملان
مبا�رشة �إىل دميقراطية متثيلية غري مبا�رشة؛ لتواكب
�أو جمل�س النواب؛ �إذ يعترب هذا احلق مظهرا خطريا
بذلك تطور احلياة الإن�سانية وتعقيداتها املتجددة،
مبا يف ذلك �أي�ض ًا ا�ستجابة مل�صالح الطبقات يف احلياة الدميقراطية يق�ضي على �إرادة ال�شعب
الأر�ستقراطية وجماعات ال�ضغط وامل�صالح ،وت�أثري وحقه يف التمثيل (غزاوي ،د.ت.)125-124 :
الوعي ال�شعبي يف احلياة ال�سيا�سية وحقه يف التمثيل.

ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن امل�ؤ�س�سة الربملانية
توجد يف �صورتني ح�سب اختالف الأنظمة
ال�سيا�سية؛ ففي ال�صورة الأوىل يتكون نظام الربملان
من جمل�س واحد ،وهو ما ي�سمى جمل�س ال�شعب،
يقوم بفكرته على �أ�سا�س املحافظة على �سيادة
الدولة وعدم جتزئتها ،بينما متثل ال�صورة الثانية نظام
الربملان الذي يت�ألف من جمل�سني� :أحدهما ،جمل�س
�أعلى يتكون من الطبقة الأر�ستقراطية يتم اختياره

يت�ضح مما �سبق� ،أن مفهوم التمثيل لإرادة
ال�شعب هو الذي ميار�س عن طريق االنتخاب الختيار
الأع�ضاء املمثلني يف ال�سلطة الت�رشيعية ،ويكون هذا
التمثيل جزئي ًا يف الأنظمة الدميقراطية الربملانية،
كما هو احلال يف الأردن وبريطانيا� ،إذ تت�ألف ال�سلطة
الت�رشيعية من جمل�س النواب �أو جمل�س العموم وهو
الذي ميثل حقيقة التمثيل ،ومن جمل�س الأعيان �أو
اللوردات (الأتوقراطي) الذي ميثل حقيقة امل�صالح
الأر�ستقراطية.

وقد يطبق التمثيل بوجه �آخر من جهة حتقيق والعامة يف �إحياء النهج الدميقراطي برت�سيخ القيم
امل�صالح ،كما يف الأنظمة االحتادية ،مثل� :أمريكا اجلديدة واملعطيات امل�ستجدة ،ولذلك ف�إن عدم وجود
و�سوي�رسا� ،إذ يعك�س هذا النوع من التمثيل حقيقة م�ؤ�س�سات فاعله يف بلورة احلقائق لعامة ال�شعب
امل�صالح القومية (الدليمي.)2001 ،
وتوظيفها خلدمة التوجه الدميقراطي يهدد فكرة
ثانيًا :دور التمثيل النيابي في صياغة النظام التمثيل يف تكوين احلياة الدميقراطية.
الديمقراطي:

�إن التمثيل يف الربملان يعك�س �إرادة ال�شعب
و�سيادته� ،إىل حد ما ،يف امل�شاركة الت�رشيعية
وفر�ض الرقابة على �أعمال احلكومة وت�صويبها ،غري
�أن هذا التمثيل وما يرتتب عليه من معنى ال�سيادة
و�سلطة ال�شعب يواجه خطر الزوال والق�ضاء عليه
يف الأنظمة الربملانية؛ نتيجة ما ميلكه رئي�س الدولة
من حق د�ستوري يخوله بحل الربملان ،ولي�س من
خمرج �رشعي لهذا � اّإل �أن تتنافى �أغرا�ض املمثلني
يف الربملان مع �سيادة الأمة و�أهدافها ،فيكون احلل
بهذا الوجه مقبو ً
ال مع حتفظ كبري على �رشعيته؛ لأن
التمثيل ابتداء تقف وراءه املعار�ضة( ،ا ْن ِتقَا ُد ِح ْز ٍب مِ َن
لَ ْع َمالِ ا ُ
ومةِ َوال َّت َ�ص ِّدي
اب �أَ ْو فِ َئةٍ َب ْرلمَ َان َِّيةٍ ِ أ
الأَ ْح َز ِ
حل ُك َ
َل َها ِب�إ ِْظ َهارِ ُع ُيوب َِها (املعاين نت ،)2015 ،التي تعي�ش
هموم الأمة وتريد نه�ضتها وتعزز مفهوم الدميقراطية
وحق ال�شعب يف التمثيل� ،إ�ضافة �إىل �أن قرار احلل
يزيد من �رشكة ال�سلطة التنفيذية ويعار�ض مبد�أ
الف�صل بني ال�سلطات (غزاوي ،د.ت.)126-125 :

ت� .إن معايري الدميقراطية ومقايي�سها ،التي �أ�رشنا
�إليها �سابق ًا ،يجب �أن تتعامل مع الأولويات املحلية،
فهي لي�ست جمرد �شعارات تعك�س الأو�ضاع املحلية
يف الذهن الدويل ،على �أنها تعطي الفرد فر�صة ليعرب
عن مقدرته يف �إعطاء القرارات وامل�شاركة يف تنظيم
احلياة الدميقراطية وحتمل م�س�ؤولياتها.

ث� .رضورة �إقرار ال�سلطة التنفيذية بحق ال�شعب
بالتمثيل ،واعتبار امل�سا�س بالعمل النيابي م�سا�س ًا
ب�سيادة ال�شعب ،فيكون التمثيل حر ًا يف انطالقته
لأجل التغيري والإ�صالح والإ�سهام يف احلياة
الدميقراطية ال�سليمة.

ي�سهم مبد�أ التمثيل النيابي يف بلورة الواقع
الدميقراطي عن طريق �آلية الرقابة والتوازن .وهذه
الآلية ميكن �أن جندها ،كما هو احلال ،يف نظام احلكم
الرئا�سي الأمريكي ،وذلك من خالل التفاعالت
والعالقات املتبادلة بني ال�سلطات الثالث ،حيث
ت�ؤثر ال�سلطة الت�رشيعية يف �أداء ال�سلطة التنفيذية
وعليه ،ف�إن الدرا�سة ترى �أن التمثيل النيابي ب�صناعة القوانني التي تعك�س �إرادة ال�شعب.
ولذلك ف�إن مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ميثل
يف الربملان ال ميكن �أن ي�ؤدي دوره يف بناء ال�رصح
الدميقراطي وتعزيز وجوده � اّإل يف �إطار من ال�ضوابط �أ�سا�سا لآلية الرقابة والتوازن التي حتول يف النهاية
والقيود من العمل النيابي ،وذلك من خالل اجلوانب دون �إجراء ال�سلطة التنفيذية على حل الربملان ،و�إقرار
قيم امل�ساواة وحقوق الإن�سان الثابتة وتر�سيخ املبادئ
الآتية:
�أ� .رضورة تطبيق النظام الدميقراطي الذي ين�سجم مع الدميقراطية مبفاهيمها و�أبعادها (�أدلر ،د.ت.)29-31 :
التغريات املحلية من اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية المطلب الثالث :مدلول الشورى وإطارها العام:
وم�ؤ�س�سية� ،أي �أن النظام الدميقراطي ودور املمثلني
تتفاوت املفاهيم ال�سيا�سية وتطبيقاتها الفعلية
يف �صياغته ال يعدو جمرد حرب على ورق� ،إذا كان يف تقرير مدلول ال�شورى و�إطارها العام ،وقد جاءت
م�ستورد ًا ومل يخ�ضع يف تطبيقه للظروف املو�ضوعية هذه الدرا�سة لتبني �أهم العنا�رص التي تدخل يف
املحلية.
حتديد مدلول ال�شورى ،وللوقوف على هذا كله؛
ب� .رضورة الرتكيز على دور امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ف�إننا �سنتناوله يف ثالث فقرات رئي�سة هي :معنى

ال�شورى ،وجمل�س ال�شورى واخت�صا�صاته ،ومدى
م�رشوعية �أحزاب املعار�ضة داخل جمل�س ال�شورى.

والتعريفات ال�سابقة تو�ضح يف جمملها
حقيقة مبد�أ ال�شوري وبع�ض املفاهيم املتعلقة به،
�إال �أننا جند �أن هذا املفهوم متغري ح�سب الأبعاد
املتعلقة به ،وهي �أبعاد تتعلق بظروف الزمان واملكان
والأ�شخا�ص .وهذا ما ميكن تو�ضيحه بالنقاط الآتية
(زيدان1408 ،ه220-230 :؛ �صالح:)2009 ،

اخلربة فيه للتو�صل �إىل �أقرب الأمور للحق" (عبد
اخلالق14 :1975 ،؛ الأن�صاري ،د.ت ،)4 :وال�شورى
يف �ضوء عالقتها مب�صالح الأمة "هي ا�ستطالع ر�أي
الأمة �أو من ينوب عنها يف الأمور العامة املتعلقة
بها" (الأن�صاري ،د.ت ،)4 :والهدف من ال�شورى
هو ":اجتماع النا�س على ا�ستخال�ص ال�صواب،
بطرح جملة �آراء يف م�س�ألة لكي يهتدوا �إىل
قرار"(اخلالدي.)142 :1983 ،

ب -وجند كذلك �أثر الأحوال التي يعي�شها النا�س
يف حياتهم من حيث كونها �أحوال تت�صف بالرخاء
والقوة �أو �أحوال تت�صف بال�ضعف والتخلف ،فهذه
الأحوال وتغرياتها امل�ستمرة تك�شف عن حقيقة
التغري والتطور يف معنى احلياة التي ترتكز على
مبد�أ ال�شورى .وهذا وا�ضح يف اجتاه القرارات
ال�شورية التي اتخذها الر�سول �صلى الله عليه و�سلم
مب�شورة �أ�صحابه �سواء يف غزوة بدر �أو غزوة �أحد �أو
اخلندق �أو قتال الأحابي�ش يف �صلح احلديبية ،ويف
مواقف �شتى ،وما ن�صه القر�آن يف موا�ضيع كثرية،
مثل :موقف بلقي�س يف م�شورتها مع قومها ملواجهة
�سليمان -عليه ال�سالم -الذي كان ميثل حينذاك
�أق�سى قوة �ضاربة يف الأر�ض ،وهو ما يو�صف الآن
بالنظام الع�سكري �أحادي القطبية .فهذه املواقف
جميع ًا تتغري يف تبني القرارات ال�شورية مبا يوافق

�أو ً
ال :معنى ال�شورى:
ال�شورى يف اللغة من الفعل َ�ش َّور ،وهو ُيحمل
على عدة معانٍ قد جرت عليها لغة العرب ،فيقال
�شار الع�سل ي�شوره �شورا �إذا ا�ستخرجه من مو�ضعه
واجتناه ،ورجل �شار �أي �أح�سن املخرب عند التجربة� .أ -توجد �أحكام كثرية تتغري بتغري الزمان واملكان
وا�ست�شار �أمره �إذا تبني وا�ستنار ،ويقال �أي�ض ًا� :رشت وهي �أ�سا�س ًا مبنية على العرف والعادة التي يعود
الدابة �أي قلبتها (ابن منظور ،د.ت ،ج� .)436-434 :4إليها النا�س يف حياتهم ،والأعراف تتعلق بحاجات
النا�س املتجددة التي ال حتتمل الثبات على حال،
ون�ستنتج من املعنى اللغوي ملعنى ال�شورى �أن
وبتغري هذه احلاجات وجتددها تن�ش�أ �رضورة الزمان
الفعل �شور ذات عالقة مبعنى اال�ستخراج والتجربة
واملكان لتغيري العرف والعادة وهذا ما يقود �إىل تغيري
والتبيني واال�ستناره وتقليب الأ�شياء ،وهذه الألفاظ
الأحكام املبينة عليها .وملا كان مبد�أ ال�شورى معني ًا
لها داللتها يف حتديد معنى ال�شورى من وجهة النظر
بالأحكام املتغرية والأحوال املتجددة ،وهو حمل
اال�صطالحية وال�رشعية.
االجتهاد الب�رشي الذي مل ي�ستند �إىل ن�ص قطعي
ولذا ،ف�إننا جند �أن املدلول اال�صطالحي ملبد�أ يف ثبوته وداللته ،ف�إنه يعد ،بهذا الو�صف ،بعد ًا
ال�شورى متفاوت بالن�سبة �إىل القائلني به ح�سب متغري ًا غري ثابت من جهة الزمان واملكان ،ب�سبب
داللة هذه الألفاظ ومعانيها ،وهو تفاوت ال يختلف التغيري يف الأعراف والعادات وما يبنى عليها من
كثري ًا يف حتديد الإطار العام لهذا املبد�أ.
قرارات و�أحكام ،وهو مقت�ضى القاعدة ال�رشعية «ال
ال�شورى تعني" :ا�ستطالع الر�أي من ذوي ينكر تغري الأحكام بتغري الأزمان».

لقد وظفت الألفاظ على �إطالقها للتو�صل
�إىل �صيغه ا�صطالحية ،حتدد املفهوم ال�رشعي
لل�شورى ب�أنه »:تقليب الآراء املختلفة ووجهات
النظر املطروحة يف ق�ضية من الق�ضايا ،واختيارها
من �أ�صحاب العقول والأفهام حتى يتو�صل �إىل
ال�صواب منها� ،أو �إىل �أ�صولها و�أح�سنها ،وبذلك
تتحقق �أح�سن النتائج (�أبو فار�س.)79 :1986 ،

مقت�ضى احلال وامل�صلحة االجتماعية التي تعود يجوز للمر�أة بوجه عام �أن تخت�ص بالع�ضوية؟ وهل
يعك�س جمل�س ال�شورى ر�أي اجلمهور عامة بطريق
بالنفع على �سائر الأفراد واملجتمع.
ت -والقرار ال�شوري يتعلق بطبيعة ال�شخ�صية مبا�رش �أم بطريق غري مبا�رش تقوم به فئة خم�صو�صة
ال�سيا�سية احلاكمة ومدى قناعتها باتباع الأ�ساليب من فئات املجتمع؟
املختلفة يف حتقيق امل�صلحة العامة �أو الو�صول �إىل
�إن هذه الق�ضايا وغريها متثل مفاهيم خمتلفة
ال�صواب يف طرح القرار وتبنيه .ويف الإ�سالم جند لدى الباحثني مب�س�ألة ال�شورى ،وما تنطوي عليه
�شخ�صني متفاوتني يف تبني القرار ،وهما :اخلليفة حقيقة جمل�س ال�شورى ،وهذا االختالف حمله
�أبو بكر و�أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب -ر�ضي الله التفاوت يف فهم الن�صو�ص وت�أويلها والإحاطة
عنهما� -إذ متثل ال�شخ�صية الأوىل جانب الرفق بالقواعد ال�رشعية من فقهية و�أ�صولية.
واللني ،ومتثل ال�شخ�صية الثانية جانب ال�شدة واحلزم،
فلو نظرنا �إىل البعد الديني فهو ُيجيز الأخذ
وال يخرج كل منهما عن احلدود العامة املعتربة
بجواز ع�ضوية الدين مبجل�س ال�شورى قيا�س ًا �إىل
�رشع ًا .وما يعنينا هنا �أن املوقف ال�شوري قد يختلف
�أن الأحداث التي كانت �سائدة يف الع�رص النبوي
بتبني القرار ال�سيا�سي الذي يخدم م�صلحة املجتمع
والرا�شدي مل ت�سمح بظروفها و�أحوالها اخلا�صة مبثل
الختالف ال�شخ�صية ال�سيا�سية علم ًا ب�أن العوامل
هذه الع�ضوية ولكن مع تطور الزمن فال مينع من
الأخرى ثابتة .ومن هنا يجد الباحث �أن ال�شورى
ذلك ،ال�سيما و�أنه ال يوجد ن�صو�ص دالة على مثل
مبد�أ �إ�سالمي يتعلق باجلانب الت�رشيعي ملجاالت
هذا املنع (العبلي.)431 :1974 ،
احلياة املتطورة ،ويتخذ بعد ًا �أ�سا�سي ًا له خ�صو�صية
وهو ر�أي يعار�ض من يقول بعدم قبول الذين
يف الأداء الوظيفي والعمل الت�رشيعي ،مبا ال يخرج
عن الأطر العامة التي ر�سمتها ال�رشيعة يف حتقيق لهم ممار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي يهدد كيان الأمة؛
امل�صالح ،وهو يف الوقت نف�سه ،معني بحرية العمل لأن الإ�سالم ميتاز بكونه نظام ًا يرتكز على مفهوم
الفردي واجلماعي يف بناء امل�ؤ�س�سة ال�شورية وفق �أيديولوجي ال ت�سمح بوجوده الأيديولوجيات الأخرى
ند ًا يف نظام احلكم (�أ�سد.)84 :1964 ،
الأبعاد املتغرية.
�أن تكون له ّ
ثاني ًا :جمل�س ال�شورى واخت�صا�صاته:
يتعلق مفهوم ال�شورى ،من جهة كونه
جمل�س ًا ت�رشيعيا ،بالأفراد الذين ينوبون عن عامة
ال�شعب يف نقل الر�أي ووجهات النظر ،ولي�س يف
حق ال�شعب بالت�رشيع؛ لأن �صفة املجل�س ال�شوري
معنية مبعاجلة امل�سائل املتجددة التي مل يرد بها ن�ص
�أو يثبت بها دليل قاطع.

ولكن تبقى بع�ض املفاهيم املتعلقة بكيفية
الرتكيب البنائي ملجل�س ال�شورى من حيث طبيعة
النزعة املذهبية �أو البعد الديني لكل ع�ضو من
�أع�ضاء هذا املجل�س� ،أي ما مدى جواز غري امل�سلم
لأن يكون ع�ضو ًا؟ و�إذا كان ع�ضو ًا خموال ،فهل
تكون �صالحياته الد�ستورية مطلقة �أم مقيدة؟ وهل

لكن واقع الأمة الإ�سالمية يدل على �أن نظام
احلكم ال�سيا�سي ا�ستوعب الذين من الروم للقيام
ببع�ض �أعمال الدولة ،وذلك يف ع�رص عمر بن اخلطاب
وعثمان وعلي وملوك بني �أمية� ،إذ كان ه�ؤالء يقومون
ب�أعمال الدواوين وغريها (املفتي181- :2013 ،
194؛ ال�شمري .)2013 ،ولعل هذه امل�شاركة تكون
�أقرب لل�صواب ،ال�سيما �أن الإ�سالم ينفتح يف عالقاته
مع املجتمع على �أ�سا�س قاعدة �أن الثبات للأ�صح.
وفيما يتعلق بال�صالحيات الد�ستورية للذمة
على اعتبار جواز ع�ضويتهم ،فيمكن القول �إن
تقيدها هو الأوىل كمربر اجلواز ،بحيث ال يتعدى
�إىل �إبداء الر�أي يف الت�رشيع وامل�شاركة يف انتخاب
اخلليفة �أو ما �شابه ذلك (اخلالدي.)185 :1983 ،

و�إذا نظرنا �إىل مدى �رشعية وجود املر�أة يف بني �أمية وخلفاء بني العبا�س ،وذلك بالنقاط الآتية
الربملان وحقها يف الرت�شيح ،لوجدنا يف ذلك ثالثة (املودودي:)288 :1967 ،
اجتاهات :يتلخ�ص �أحدها باملنع مطلق ًا ،والثاين باجلواز �أ -امل�س�ؤولية الت�رشيعية حيث يزاول جمل�س ال�شورى
املقيد حيث يجيز للمر�أة ممار�سة جميع �أنواع الن�شاط اخت�صا�صاته الت�رشيعية ،التي ُتعنى بتقنني القوانني
ال�سيا�سي با�ستثناء رئا�سة الدولة� ،أمااالجتاه الثالث و�إبرام املعاهدات ،وكل ما يطر�أ من جديد مل
فيقول باجلواز املطلق حيث �إن امل�س�ألة اجتماعية ت�ستوعبه الن�صو�ص الثابتة؛ �إذ �إن جمل�س ال�شورى
�سيا�سية حتكمها تغري الظروف ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية ميثل �سلطة ت�رشيعية لي�س لها من جمال �إال يف ما
واالجتماعية واالقت�صادية (الأن�صاري ،د.ت.)265 :
يطرح من م�سائل م�ستجدة ،ولي�س لها عالقة فيما
ولكن �إذا كان هناك جانب يعد حمل خالف ،ثبت عليه الن�ص و�أقرته ال�رشيعة.
يتمثل يف تن�صيب املر�أة حاكم ًا �أو �إماما ،ف�إن اجلوانب
ب -ومن امل�س�ؤوليات التي تناط مبجل�س ال�شورى
الأخرى التي تتعلق بطبيعة امل�ساهمة يف الأن�شطه
اختيار رئي�س الدولة حيث يقوم املجل�س بو�صفه،
ال�سيا�سية ال ت�أخذ هذا البعد يف الطرح واالختالف،
موك ً
ال عن عامة ال�شعب ،مببايعة رئي�س الدولة بيعة
و�إمنا هو ثابت ثبوت ًا قطعي ًا كحق من حقوق املر�أة،
خا�صة ،وبعدها يعر�ض الأمر على ال�شعب ليبايعه
مثل :حق االنتخاب وحق اال�ستفتاء ،وقد ي�صل
بيعة عامة.
الأمر �إىل اعتبار حق الرت�شيح للمر�أة ح�سب تغريات
ت -وعلى �أ�سا�س ما تقدم يجوز ملجل�س ال�شورى
الأحوال والظروف (الأن�صاري ،د.ت.)320 :
�أن يعزل الإمام عن ممار�سة �سلطاته الد�ستورية؛ لأن
و�إذا نظرنا �إىل كيفية ال�شورى لوجدنا �أن
بيعته جرت مبوجب عقد يقوم بتنفيذه ،ويف حال
الإ�سالم طرح مبد�أ املرونة ،ف�أحيانا كان الر�سول
اختالل العمل مبقت�ضى هذا العقد ف�إن لهذا املجل�س
�صلى الله عليه و�سلم ي�أخذ مب�شورة الفرد الواحد،
احلق بطرح الثقة عن الإمام وعزله من من�صبه.
كما ح�صل يف م�شورته مع �سلمان الفار�سي ،و�أحيانا
ومن حق جمل�س ال�شورى ممار�سة الدور
كان ال يزيد عدد �أهل ال�شورى عن اثنني ،كما ح�صل ث-
يف غزوة �أحد وواقعة الإفك ،و�أحيانا كان الر�سول والرقابة على �أداء ال�سلطة التنفيدية ،ويف مقدمتها
�صلى الله عليه و�سلم يوجه اخلطاب جلمهور النا�س رئي�س الدولة ،وهذا ي�شمل حق الرقابة على
علي �أيها النا�س (�أبو فار�س :1986 ،د�ستورية القوانني وحق املحا�سبة وما �شابه ذلك
فيقول �أ�شريوا ّ
(اخلالدي.)187-189 :1983 ،
109-108؛ الألوكة نت.)2015 ،
وهكذا جند �أن الإ�سالم يعك�س يف ت�صوره
ال�شورى ،وتتخذ �أ�شكاال خمتلفة يف نقل الآراء
ك�أن يكون خطاب الر�سول �-صلى الله عليه و�سلم-
موجها �إىل الفرد بعينه ،وهو يعلم �أن الفرد نقيب
ّ
يف قومه ينوب عنهم يف طرح مواقفهم� ،أو يكون
اخلطاب متعلقا باجلمهور عامة.
وفيما يتعلق ب�أهم االخت�صا�صات التي تناط
مب�س�ؤولية جمل�س ال�شورى ميكن بيانها من واقع
العهد النبوي والرا�شدي ومن تبعهم من خلفاء

ثالث ًا :مدى م�رشوعية �أحزاب املعار�ضة داخل
جمل�س ال�شورى:
تتفاوت الآراء الفقهية والفكرية يف مدى
�إمكان تواجد الأحزاب داخل املجل�س ال�شوري،
وقد انق�سم الفقهاء امل�سلمون حول م�رشوعية
العمل والتنظيم احلزبي ال�شوري �إىل فريقني :فريى
الفريق الأول �أن التنظيم احلزبي غري جائز يف
النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي وال ي�صح له �أن يبا�رش
م�س�ؤولياته و�أغرا�ضه احلزبية للأ�سباب الآتية:

�أ� -أنه مغاير ملفهوم الوحدة الإ�سالمية والتحاكم حني
النزاع مل�صدري الإ�سالم الأ�سا�سيني ،وهما القر�آن
الكرمي وال�سنة ،وهو ظاهر من منطوق الآية الكرمية:
يعا َو اَل َتف ََّرقُوا» (�سورة
«و ْاع َت ِ�ص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّلهِ َجمِ ً
َ
�آل عمران ،الآية  .)103وهذا مطرد يف �آيات قر�آنية
ين
كثرية ال ح�رص لها ،منها قوله تعاىل�« :إ َِّن ا َّلذِ َ
ف ََّرقُوا دِ ي َن ُه ْم َو َكا ُنوا ِ�ش َي ًعا َّل ْ�س َت مِ ْن ُه ْم فيِ َ�ش ْيءٍ »
يعوا
«و�أَطِ ُ
(�سورة الأنعام ،الآية  ،)159وقوله تعاىلَ :
يح ُك ْم»
ال َّل َه َو َر ُ�سو َل ُه َو اَل َت َنا َز ُعوا َف َتف َ
ْ�ش ُلوا َو َتذْ َه َب رِ ُ
(�سورة الأنفال ،الآية .)46

ال�شوري ،فتكون �أحزاب املعار�ضة بهذا الوجه ب�شري
خري ولي�س نذير �سوء ،ال �سيما �إذا علمنا �أن ال�ضوابط
ال�رشعية تكفل عدم ال�رصاع والتناحر على ال�سلطة
لأن هدف اجلميع هو تطبيق معنى احلاكمية يف واقع
احلياة (ب�سيوين.)153 :1986 ،

ت -وردت ن�صو�ص قر�آنية تدل على �أن الظاهرة
احلزبية عمل عدواين ي�أتي يف معر�ض الذم ،وهو ظاهر
يف �سورة الأحزاب (�سورة الأحزاب ،الآيات .)22-20

ال�ضوابط ال�رشعية والقيم الإ�سالمية ،التي تعار�ض
حركة �أو جمموعة الأفراد من القول �أو الفعل� ،إذا
كان املق�صد يف ذلك هو ابتغاء تطبيق احلاكمية ،ولو
كان ذلك وفق ت�صورات واجتهادات خا�صة.

ويرى الباحث �أن العمل احلزبي يف �صورته
املعا�رصة ال ين�سجم مع طبيعة الأ�س�س والقيم
والأهداف التي تتعلق بوجود جمل�س ال�شورى،
�أي �أن جمل�س ال�شورى ال ي�سمح بوجود امل�صلحة
احلزبية؛ لأنه من املمكن �أن تعك�س هذه امل�صلحة
ب� -إن العمل احلزبي يقت�ضي امل�صلحة احلزبية وعدم ت�صور ًا �أيديولوجي ًا مباين ًا للت�صور الإ�سالمي من
تفويتها ،ولو �أدى ذلك �إىل ت�ضييع م�صلحة اجلماعة ،جهة ،وقد يطرح برناجمه على �أ�سا�س ال يخدم فيه
وهذا
مناف لروح ال�رشيعة الإ�سالمية التي ت�أمر �أغرا�ض اجلماعة بوجه عام من جهة �أخرى.
ٍ
بتحقيق الأغرا�ض النافعة للأمة جميعها (املودودي،
ولكننا نرى �أن العمل احلزبي هو �أمر مهم
.)61-60 :1967
وحيوي يف بناء امل�ؤ�س�سة ال�شورية ،وذلك يف �إطار من

ث -واذا كان املق�صود من العمل احلزبي هو �إثراء
التجربة ال�شورية بالتجدد والن�شاط و�أن التعار�ض
واملعار�ضة مل�صلحة املجموع ،ف�إن جمال�س ال�شورى الشورى:
فقد تبني �أن الإ�سالم نظام �أيديولوجي حتكمه
يف عهد ال�سلف كانت تبا�رش م�س�ؤوليتها عن طريق
التداول والتنا�صح والتباحث واالت�صال الإمياين جمموعة من املواقف والقيم واملعتقدات التي متيزه
املجرد من امل�صلحة احلزبية و�أغرا�ضها الغربية عن غريه ،وهو بذلك يطرح �أفكار ًا خا�صة يف
(املودودي.)217 :1977 ،
كل اجلوانب التي تتعلق بطبيعة احلياة ال�سيا�سية
و�أما الفريق الآخر ف�إنه يرى �أن العمل والتنظيم واالجتماعية واالقت�صادية وامل�ؤ�س�سية.
المطلب الرابع :مدلول التمثيل وعالقته بنظام

احلزبي �أقوى على االت�صال و�إحراج احلكومة وتلبية
امل�صلحة العامة� ،إذ �إن الفرد مبفرده ال يقوى على
حتقيق �أهدافه فكيف ينتزع حقوق الأمة وهو يعلم
�أن ال�سلطة التنفيدية تتمتع بجانب القوة وال�سلطان.
ويرى هذا الفريق �أن الأمة الإ�سالمية متر
مبراحل تتطور فيها ك�أي �أمة �أخرى؛ لأن ظروف
ال�سيا�سة و�أحوالها تتجدد با�ستمرار ،مما يعني
�رضورة التطور يف التنظيم ال�سيا�سي والعمل

ويعد مبد�أ التمثيل ال�شوري مظهر ًا مهم ًا من
مظاهر نظام احلكم ال�سيا�سي؛ ملا يرتتب عليه من
�أحكام حتدد معامل املجتمع ال�شوري و�آلياته التي
يعمل بها .وقد جاء هذا البحث مبين ًا لفل�سفة التمثيل
كمفهوم يطرحه النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،ودوره
يف �صياغة هذا النظام ،وذلك يف فقرتني رئي�ستني
هما :مفهوم التمثيل ال�شوري ،ودور التمثيل ال�شوري
يف بلورة النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي.

�أو ً
ال :مفهوم التمثيل ال�شوري:
يتوقف معنى التمثيل يف �إطار ال�شورى
على مفهوم الوكالة ،وهو مفهوم مينح الوكيل حقوق ًا
و�صالحيات ينوب فيها عن املوكل� ،أي ي�ستطيع
الوكيل �أن ينقل الآراء التي تتعلق مبوكله وتعك�س
م�صلحته يف ذلك و�إذا جتاوزها تنتفي �رشعيته يف
التمثيل (القطاط�شة .)300-270 :2004 ،ويف �ضوء
ذلك ميكن بيان �أهم الأبعاد التي ت�ساعد على فهم
الواقع ال�سيا�سي وال�رشعي ملعنى التمثيل وذلك من
النقاط الآتية:

�أن يتعداها (القطاط�شة.)2004 ،

وقد قامت الدولة ال�رشعية على بيان هذه
احلقيقة ،و�أن احلكم ابتداء لله تعاىل ال ي�صح �أن
يكون لل�شعب ،مما يعني �أنه ال يجوز فيه التمثيل.
َ�ضى
قال
ان لمِ ُ�ؤْمِ ٍن َو اَل ُم�ؤْمِ َنةٍ �إِذَا ق َ
تعاىل":و َما َك َ
َ
َ
َ
َ
ون َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة مِ ْن �أ ْمرِ هِ ْم"
ال َّل ُه َو َر ُ�سو ُل ُه �أ ْم ًرا �أن َي ُك َ
(�سورة االحزاب ،الآية  .)36وقال تعاىلَ " :ف َ
ال َو َر ِّب َك
ون َح َّتى ُي َح ِّك ُم َ
َ
يما َ�ش َج َر َب ْي َن ُه ْم" (�سورة
ال ُي�ؤْمِ ُن َ
وك فِ َ
ين � َآم ُنوا
"يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َ
الن�ساء الآية  .)65وقال تعاىلَ :
ال ْمرِ مِ ُ
نك ْم ۖ َف�إِن
الر ُ�سولَ َو ُ�أوليِ َْ أ
يعوا ال َّل َه َو�أَطِ ُ
�أَطِ ُ
يعوا َّ
الر ُ�سولِ �إِن ُكن ُت ْم
�أ -تتعلق حقوق املوكل باملجال الذي يت�سع ملعنى َت َنا َز ْع ُت ْم فيِ َ�ش ْيءٍ ف َُر ُّد ُ
وه �إِلىَ ال َّلهِ َو َّ
ون بِال َّلهِ َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخرِ " (�سورة الن�ساء ،لآية ،)59
ال�شورى ،وهو ما �أ�رشنا �إليه �سابق ًا ب�أنه ما تقت�ضيه ُت ْ�ؤمِ ُن َ
�رضوة احلياة املتجددة� ،أي �أنه ال يخ�ضع للن�صو�ص ويف هذا ال�سياق ن�صو�ص كثرية ال ح�رص لها.
ال�رشعية القطعية يف ثبوتها ويف داللتها .وهذه
ووجه اال�ستدالل من هذه الن�صو�ص �أن الإميان
احلقوق بهذا الوجه حتدد الدائرة ال�رشعية لعمل بالله واليوم الآخر وما يرتتب من طاعة الله ور�سوله
الإنابة ،فلي�س الوكيل ينوب عن موكليه يف كل وطاعة �أويل الأمر مبقت�ضى الطاعة الأوىل ،يدل على
الق�ضايا واجلوانب ،و�إمنا يف جوانب وق�ضايا �أن احلكم لله ،ولي�س فيه تخيري لأحد وبغريه ت�سقط
خم�صو�صة اقت�ضت �رضورتها هذا النوع من حقيقة الإميان� ،أي �أن �إرادة الأمة و�سيادتها م�سلوبة
التمثيل والعمل لبلورة هذه احلقوق عن طريق يف اكت�ساب ال�سلطة الت�رشيعية والت�رصف فيها.
الإنابة� .إن م�صلحة املوكل الفردية حمدودة بالقدر
وهذا يعني �أن التمثيل ال ي�صح عقالً؛ ف�ضال
الذي ال يتعار�ض مع امل�صلحة اجلماعية حيث �إن
عن كونه ال ي�صح �رشع ًا؛ لأن ال�سيادة ال يتمتع بها
م�صلحة املجتمع تقوم على م�صلحة الأفراد ب�صفتهم
ال�شعب �أو الفرد يف جمال الن�ص ال�رشعي الثابت،
الفردية ،وتتقدم على م�صلحة الأفراد ب�صفتهم
فكيف ي�صح له �أن يطلب �شيئا وهو ال ميلكه �أو
العرقية �أو �أية �صفة �أخرى غري ال�صفة االجتماعية
ين�صب وكي ً
ال ال�ستجالب حق ،هو يف الأ�سا�س فاقده؟!
التي تخدم جمموع ال�شعب ،وهذا ماحتكمه بع�ض
�إذ ًا فالتمثيل ال�شوري خم�صو�ص يف الق�ضايا
القواعد ال�رشعية ،مثل« :الت�رصف على الرعية
منوط بامل�صلحة» ،و�أي�ض ًا يتحمل ال�رضر اخلا�ص االجتهادية ،التي ال ن�ص عليها ،وتتعلق باجلوانب
لدفع ال�رضر العام (زيدان .)99-97 :1986 ،وهذا الدنيوية املتجددة واملتطورة لتطور الزمن وتقدمه،
ال يف ال�سيا�سة ال�رشعية واحلكم ال�صالح ولي�س لها عالقة باجلوانب الدينية �أو العقائدية �أو
يبني �أ�ص ً
التعبدية �أو ن�ص ال�رشع لكمالها ومتامها قال تعاىل:
وهو منوط ب�إقامة العدل بني النا�س.
«اليوم �أكملت لكم دينكم و�أمتمت عليكم نعمتي
ب -وبناء على ما تقدم من مفهوم التمثيل نخل�ص
ور�ضيت لكم الإ�سالم دينا» (�سورة املائدة الآية .)3
�إىل القول �إن ال�سيادة يف النظام ال�شوري الإ�سالمي
ال تعك�س �سلطة ال�شعب و�إمنا تعك�س �سلطة ال�رشع ،ثاني ًا :دور التمثيل ال�شوري يف بلورة النظام
وهذه ال�سلطة ال ي�ستطيع املمثل �أي الوكيل �أن ينوب ال�سيا�سي الإ�سالمي:
فيها لأنها ثابتة ثبوت ًا الزم ًا وقطعي ًا ال ينبغي لأحد
يتجدد النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم يف �ضوء

ما متليه امل�صلحة االجتماعية ممثلة بالدور الوظيفي
الذي يقوم به جمل�س ال�شورى مبمثلني من �أهل
ابتداء من �أهم
احلل والعقد �أو �أهل االجتهاد ،وذلك
ً
الق�ضايا ال�سيا�سية ،مثل :تن�صيب احلاكم �أو عزله،
�إىل �أقلها من امل�سائل التي تخدم اجلوانب املعي�شية
الب�سيطة .في�ستطيع ممثلو الأمة وهم الوكالء عنها
يف نقل �آرائها� ،أن يطرحوا م�س�ألة تن�صيب رئي�س
للدولة� ،إذا خال هذا املن�صب منه ،لأي �سبب من
الأ�سباب؛ لأن �إ�شغال هذا املن�صب الرئا�سي يتعلق
به احلكم على �سبيل الوجوب ولي�س على �سبيل
الندبة ،وي�ستمد جمل�س ال�شورى �سلطة ممثليه للقيام
بهذا العمل ال�سيا�سي عن طريق الإجماع الذي قام
عليه فعل ال�صحابة (اخلالدي.)191 :1983 ،

وملا كانت وظيفة احلاكم يف الدولة الإ�سالمية
منوطة ب�إقامة حكم الله يف الأر�ض وحرا�سة �أركان
الدين والذب عنه ،ف�إن وكالء الأمة لهم احلق يف
تقومي احلاكم� ،إذا تنكب هذا الدور الذي يقت�ضي
م�صلحة الدين الذي تنبثق عنه م�صلحة املجتمع،
وهذا التقومي ي�أخذ �شكل امل�ساءلة �أو املحا�سبة
ال�رشعية ،وهو بطبيعة احلال �رضورة متليها ال�صفة
التعاقدية بني املُ َم ّثل واملُ َم ّثل ،عالوة على كونه واجب ًا
ديني ًا �أيدته قواعد ال�رشيعة.
ونتيجة لهذا الدور ي�ستطيع ممثلو الأمة من
عزل احلاكم و�إق�صائه عن �سلطة احلكم حال تعذر
التقومي وفوات الفائدة منه ،وعدم فاعلية امل�ساءلة �أو
املحا�سبة ال�رشعية؛ لأن وجود احلاكم مرهون �أ�ص ً
ال
بثقة الأمة و�إميانها به ،وبفقد هذه الثقة يعود احلال �إىل
�أ�صله ،وال يكون له وجود؛ لأن �صفة عقد التوكيل
بني الأمة وممثليها ال ي�سمح بوجوده وبقائه (�أبو
فار�س ،)1986 ،وكما قال املورودي« :وهو �أمري ما
دام مزود ثقة الأمة وعمادها� ،أما �إذا فقدها و�أ�ضاعها
فال بد له �أن يتخلى عن مو�ضعه» (املودودي ،د.ت:
 .)36ونالحظ �أي�ض ًا �أن الدور التمثيلي املنوط
بوظيفة املمثلني يحدد معامل النظام ال�سيا�سي عن
طريق عالقاته اخلارجية والتزاماته الدولية ،حيث

�إن هذا الدور له عالقة ب�صياغة املعاهدات مع الدول
الأخرى و�إبرام العقود وحتديد نوع العالقة الدولية،
مبا يخدم �أغرا�ض الأمة الإ�سالمية ويحقق م�صلحتها
االجتماعية.

وهذا يعني �أن دور املمثلني بتقنني القوانني
والتعر�ض للجوانب الت�رشيعية يحدد �أو�ضاع
ال�سيا�سة الداخلية للدولة ،التي من �ش�أنها �أن تعك�س
ظروف ًا تتعلق بنمط ال�سيا�سة اخلارجية ومدى تبعيتها
�أو ا�ستقاللها على امل�رسح الدويل.
المطلب الخامس :تقييم اإلسالم لمبدأ التمثيل
النيابي الديمقراطي:

ي�ستند النظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم يف
�صياغته للمفاهيم والأفكار ال�سيا�سية على الأ�س�س
العقائديه التي تنبثق يف الأ�صل عن امل�صادر
الت�رشيعية ،وهي :القر�آن وال�سنة ،وهما ي�شكال
الركيزة الأ�سا�سية يف توفري الإطار ال�رشعي ملناق�شة
املفاهيم والق�ضايا ال�سيا�سية املقابلة للت�صور
ال�سيا�سي الإ�سالمي .وملا كان مبد�أ التمثيل يف النظام
الليربايل يقوم على فر�ضيات فل�سفية تطورت فيما
بعد نتيجة التغري يف �شكل احلياة الب�رشية والعالقات
القائمه فيها ،ف�إن هذا املبد�أ ب�صفته الو�ضعيه له تقييم
خا�ص من جهة الت�صور الإ�سالمي ،وهو ما جاء به
هذا املبحث مبين ًا �أهم عنا�رص هذا التقييم وذلك يف
ثالث فقرات رئي�سة هما :املرتكز الفل�سفي ،والدور
الوظيفي و�صفة الإلزام.
�أو ً
ال :املرتكز الفل�سفي:
يقوم املرتكز الفل�سفي يف النظام الليربايل
على �أ�سا�س املعنى ال�شامل مل�صطلح احلرية ،وهو ما
�أ�رشنا �إليه �سابق ًا ب�أنه يتناول ثالثة جوانب من واقع
احلياة الإن�سانية ،يتعلق اجلانب الأول فيها باحلرية
املدنية ،بينما يتعلق اجلانب الثاين باحلرية االجتماعية.

�إال �أننا يف هذه العجالة نتعر�ض ملبد�أ احلرية
ال�شخ�صية ،وما يرتتب على هذا املبد�أ من نتائج
حتكم �سلوك احلياة ال�سيا�سية جلميع �أفراد املجتمع.

فقد ت�صور الفال�سفة القدماء ،وال �سيما �أ�صحاب
العقد االجتماعي� ،أن احلياة املثلى هي حياة الفطرة
الأوىل وهي معنية بدرجة مبا�رشة بحرية الإن�سان يف
هذه املرحلة ،وهو ما ي�صطلح عليه �أن الإن�سان ولد
حر ًا ،وينبغي �أن يبقى تبع ًا لهذه االنطالقة الأوىل
يتمتع بهذا احلق دون تدخل �أو تقييد من �أحد.

وعلى �أ�سا�س هذا البعد املو�ضوعي جند �أن
احلرية توازن بني م�صلحة الفرد وم�صلحة املجتمع
حيث �إن حرية الفرد مرهونة مب�صلحة املجموع،
وهي جزء من هذه امل�صلحة الكبرية ،ويف حال قيام
التعار�ض بني امل�صلحتني تقدم امل�صلحة العامة على
امل�صلحة اخلا�صة ،فتكون احلرية الفردية بهذا الوجه
مقيدة مبا يخدم املجموع ولي�ست مطلقة» (مبارك،
.)63-51 :1986

احلرية الأخرى� ،أي الإ�سالمية ،على منهج عقائدي
ي�ضبط حركة الأفراد و�أفعالهم ،مبا يقت�ضيه تعلق
خطاب ال�شارع من جهة االقت�ضاء �أو التخيري �أو
الو�ضع كما بينه علماء الفقه الإ�سالمي وجمتهدوه.

وما يعنينا من جهة التقييم الإ�سالمي للدور
الوظيفي ملبد�أ التمثيل النيابي ،هو ما يتعلق بجانب
واحد ،وهو �سيا�سة الت�رشيع و�سن القوانني وعالقتهما
بعمل ال�سيادة وحق ال�شعب يف الت�رشيع ،وذلك

وعلى �أ�سا�س ذلك قام الكيان الليربايل على
عقيدة ر�أ�سمالية ترتبط مع الأ�صل الذي بينه الفال�سفة
ّ
�أما احلرية الليربالية من جهة كونها مطلقه يف
ومنظرو العقد االجتماعي ،وال يزال الفكر
القدماء
ال ك�أ�سا�س الأ�صل ،ف�إنها غري معنية بتحقيق التوازن يف البناء
ال بعد جي ً
الليرباىل يتوارث هذا الأ�صل جي ً
يحدد معامل هذا الفكر وطبيعة العادة ال�سيا�سية .ال�سيا�سي والن�سيج االجتماعي ،وال وجود ملفهوم
امل�صلحة العامة �إال يف حدود التنظري الفل�سفي ب�أن
ويف هذا ال�صدد يقول «فريدمان»( )1يف كتابه
امل�صلحة اخلا�صة ت�ؤدي �إىل حتقيق امل�صلحة العامة
(الر�أ�سمالية واحلرية)« :وجزئي ًا� ،سبب عدم رغبتي يف
ملجموع الأفراد ،وتبقى املقولة االقت�صادية «دعه
�إخ�ضاع امل�صطلح مل�ؤيدي الإجراءات التي �ستدمر
يعمل دعه مير» هي الركيزة املهمة يف توجيه امل�صلحة
احلرية ،وجزئي ًا ب�سبب �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أجد بدي ً
ال
الفردية ونقل القوة وال�سلطة من الطرف ال�ضعيف �إىل
�أح�سن ،ف�إنني �سوف �أحل هذه ال�صعوبات عن طريق
الطرف الأكرث وجود ًا وقوة (اخلزرجي ،د.ت.)304 :
ا�ستعمال كلمة ليربالية يف معناها الأ�صلي� ،أي
ونتيجة ملا تقدم ،جند �أن النظام الليربايل يف
العقائد املتعلقة برجل حر» (فريدمان.)9 :1987 ،
م�ضمونه الفل�سفي وحمتواه الأخالقي والقيمي يواجه
وتبع ًا لهذا الت�صور الذي يطلق حرية
�آثار ًا �سلبية كثرية تع�صف به ،ويتمثل �أهمها يف ظهور
الأ�شخا�ص دون �ضابط �أو قيد� ،أ�صبح مدلول العقيدة
التكتالت الكبرية التي تعزز مبد�أ القوة وال�ضعف،
الر�أ�سمالية يف حمتواه املو�ضوعي ذات عالقة بتحديد
�إ�ضافة �إىل مظاهر الك�ساد و�سوء التوزيع واالقت�صاد،
الدين وت�رشيعاته ،فيما يتعلق بتوجيه احلياه و�ضبط
وما ينعك�س عن ذلك على امل�ستوى النف�سي
�سلوك الأفراد ،وهو ما ي�صطلح عليه علمنة الدولة
للفرد واجلماعة (الأن�صاري ،د.ت.)446-444 :
�أو ف�صل الدين عن واقع احلياة .ومنها جند �أن الفارق
الوا�سع بني احلريتني ،ونق�صد بذلك احلرية الليربالية ثاني ًا :الدور الوظيفي:
ابتداء للمنهج املو�ضوعي
واحلرية الإ�سالمية� ،إمنا يعود
يقوم التمثيل الربملاين يف امل�ؤ�س�سة الدميقراطية
ً
والبعد الفل�سفي اللذين يحددان طبيعة النظام على لتنفيد �أهدافه ووظائفه على جماالت ثالثة تتعلق
نحو �شمويل يتناول جميع اجلوانب واملجاالت .ب�سيا�سة الت�رشيع ،ومناق�شة ميزانية الدولة ،ومتابعة
فاحلرية الأوىل� ،أي الليربالية ،تقوم على منهج هذه الدولة يف �سيا�ستها الإدارية وفر�ض الرقابة
و�ضعي غري مقيد لت�رصفات الإن�سان ،بينما تقوم عليها.

�أن هذا اجلانب ميثل ركن ًا مهم ًا وخطري ًا من وجهة الأخرى يف ك�سب الت�صدي للعمل الت�رشيعي
النظر الإ�سالمية؛ ملا له عالقة مب�س�ألة احلاكمية .لتحقيق الأغرا�ض املتفاوتة بني هذه اجلهات.
وهنا ،ف�إن العقل الإن�ساين ي�صبح عاجز ًا عن
فنجد �أن مهمة الت�رشيع التي تق�ضي بها
�أ�صول احلكم ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،ال ي�صح �أن �صياغة القرار الت�رشيعي الذي يخدم ال�شعب �أو ً
ال
تخت�ص ب�أفعال ال�سيادة التي ت�ستمد �رشعيتها من قبل الأغرا�ض الفردية �أو ما متليه �رضورة امل�صلح،
ر�أي ال�شعب وقراره ،و�إمنا يجب �أن تخت�ص ب�أفعال في�صبح التمثيل الدميقراطي من جهة تعلقه بال�سيا�سة
ال�سيادة الإلهية من غري تدخل يف �صناعة القرار الت�رشيعية والت�صدي لأمر احلاكمية منقو�ض بالر�أي
والعقل نف�سه (اخلالدي.)47-35 :1986 ،
الت�رشيعي.
وهذا االختالف اجلوهري يف رد ال�رشعية
املتعلقة ب�سيا�سة الت�رشيع جلهة ال�سيادة ال�شعبية �أو
احلاكمية الإلهية ،يعود �أ�سا�س ًا لالختالف يف مدى
قدرة العقل الإن�ساين على اتخاذ القرارات املتعلقة
بتنظيم جوانب احلياة على نحو يحقق الأغرا�ض
الإن�سانية ورفاهيتها.

وي�ؤيد هذا التعار�ض يف عجز مبد�أ التمثيل
النيابي يف �أداء وظيفه ت�رشيعية على نحو يخدم
�أغرا�ض املجموع ،ويعك�س رغبة هذا املجموع
يف وجود احلياة الإن�سانية الفا�ضلة ،هو ما تعانيه
الأنظمة الدميقراطية التي تعمل مبوجب التمثيل
الت�رشيعي من م�شكالت اجتماعية تق�سم املجتمع
�إىل فئات كثرية حتتل الطبقات املتنفذة فيها ر�أ�س
الهرم ،بينما يرزح املجموع يف �صوب الهالك والفقر
وال�شقاء ،ولي�س ذلك �إال مب�صادرة احلاكمية الإلهية
ونقلها ل�سيادة ال�شعب عن طريق التمثيل الربملاين
وتفوي�ضه بالت�رشيع واتخاذ القرارات و�سن القونني
والأحكام (�أبو فار�س.)33-30 :1986 ،

جوانب احلياة ،وهو معني بعلمنة النظام ال�سيا�سي
وف�صل الدين عن احلياة .والوظيفة الت�رشيعة يف
�إطار هذا املحتوى العقلي يجب �أن حتقق امل�صالح
ال�شعبية واجلماعية ملختلف فئات املجتمع املحلي �إال
يف حدود ما تق�ضيه طبيعة الأنظمة احلزبية ،ودور
جماعات ال�ضغط وامل�صالح ،والتنظيمات ال�سيا�سية

�إن �صفة الإلزام لهذا ال�شكل ال تتخذ بعد ًا
فاع ً
ال يف احلياة الدميقراطية يف النظام الليربايل،
وذلك لكرثة الإ�شكاالت واملعوقات ال�سيا�سية التي
حتول دون تطبيق القرار بوجه ملزم يف كل احلاالت
كما ميليه ر�أي الأغلبية �أو تعك�سه حقيقة امل�صالح
ال�شعبية ،وهذا ميكن بيانه خمت�رص ًا بالنقاط الآتية:

ونحن هنا نثبت �أن الإ�سالم ال يخول �أهل
ال�شورى �أو �أهل احلل والعقد �أو �أهل االجتهاد
ب�صالحية الت�رشيع ومبا�رشة اتخاذ القرار؛ لأن
ال�رشع الإ�سالمي يقوم على �أ�سا�س النقل والعقل
مع ًا ،ووظيفة العقل هنا لتعليل امل�سائل وبيان احلكم
امل�رشوعة ووجوها ولي�س ل�صناعة القرار يف وجود
هذه امل�سائل �أو عدم وجودها ،لأن هذا من اخت�صا�ص ثالث ًا� :صفة الإلزام:
النقل وهو متعلق مب�صدري الإ�سالم الرئي�سني وهما
يرتبط مبد�أ التمثيل النيابي يف امل�ؤ�س�سة
الكتاب وال�سنة (مبارك.)45-44 :1986 ،
الدميقراطية ،من جهة احلكم عليه من وجهة النظر
ومن هذا الوجه ،ي�صبح الت�رشيع ،وما يقوم الإ�سالمية ،على �أ�سا�س فاعلية تبني القرار ومدى
عليه من �سن القوانني و�إ�صدار الأحكام من قبل القدرة على تنفيده يف واقع احلياة ،نق�صد بذلك مدى
املمثلني يف الربملان ،غري جائز من وجهة النظر �إلزام ال�سلطة التنفيذية �أو احلكومة ب�رضورة تبني
الإ�سالمية؛ لأنه يعتمد على �سيادة ال�شعب مطلق ًا القرار النيابي واال�ستجابة له دون املمانعة �أو التبديل
ك�أ�سا�س لقدرة العقل الإن�ساين على مبا�رشة جميع (�صايف و يو�سف.)130-95 :2009 ،

�أ� -إن قرار التمثيل النيابي يعر�ض على احلكومة
من �أجل النظر فيه ،وميكن لهذه احلكومة �أن ترف�ض
القرار النيابي ،و�إذا و�صل الأمر �إىل املعار�ضة
النيابيه ،الفاعلة للت�صدي لأي رد فعل مغاير من
جانب احلكومة ممثلة برئي�س الدولة ت�ستطيع �أن حتل
الربملان ،وهذا وا�ضح يف كثري من امل�ؤ�س�س�سات
الربملانية فيكون قرار احلل بعيد ًا عن قواعد ال�رصح
الدميقراطي ،فال يرتك له �أثر ًا ،مما يجعلنا نقول �إن
القرار النيابي يف هذه احلالة ملزم لل�سلطة التنفيذية
لقدرتها على الق�ضاء مبوجب حق مينحه الد�ستور.
ب -يت�أثر قرار الإلزام بوجود نظام املجل�سني يف
جمل�س الأمة يف بع�ض الدول� ،إذ ميثل املجل�س الأول
حقيقة امل�صالح ال�شعبية من جهة وجوده عن طريق
االنتخاب ،بينما ميثل املجل�س الآخر حقيقة امل�صالح
الأر�ستقراطية ،وذلك من جهة وجوده عن طريق
التعيني� ،أي دون انتخاب ،وهو يف العادة ي�شمل
جماعة من النبالء والأقطاب ،والنخب االجتماعية،
ومثال ذلك :جمل�س اللوردات يف بريطانيا ،وجمل�س
الأعيان يف الأردن .والقرار النيابي ال ي�أخذ �صفته
الت�رشيعية �إ ّ
ال بعد امل�صادقة عليه من املجل�س الذي
يعك�س امل�صالح الأر�ستقراطية وم�صالح ال�سلطة
التنفيذية قبل كل �شيء ،مما يعني �أن �صفة الإلزام
يف ا�ستجابة الدولة للقرار التمثيلي لي�ست فاعلة،
وذلك لقدرة الدولة يف الت�أثري على اجتاه القرار
ونتائجه وحتى �صياغة هذا القرار بحروفه ومقاطعه
ومدلوالته (غزاوي.)105: ،
ج .ويرى الباحث �أن حكم الإ�سالم ينفي �صيغة
الإلزام يف القرار الت�رشيعي الليبريايل ،وينطلق
ابتداء من الق�صور الأ�صيل ملعنى احلاكمية .فقد
ً
�سبق القول �إن الإ�سالم يتبنى اتخاذ القرار ال�شوري
يف جماالت احلياة التي ال ن�ص فيها يف م�صدري
الت�رشيع وهما :القر�آن وال�سنة ،وهذا يعني �أن الت�رشيع
لله تعاىل ،ولي�س من حق �أحد �أن ي�رشع لأحد �إال
يف املجال االجتهادي ،لعمل العقل يف تف�سري بع�ض
الق�ضايا املتعلقة بتجديد احلياة وتغريها ،وذلك يف
حدود ال�ضوابط ال�رشعية املعتربة.

�إذن ،فجوهر االختالف يف تفوي�ض حق
الت�رشيع بني النظام الإ�سالمي والنظام الليربايل
يعك�س ،بلغة �أخرى ،الرغبة يف تلبية امل�صالح
املتفاوتة واملتباينة .يف النظام الإ�سالمي يكر�س
اجتاه القرار ال�شوري خلدمة امل�صالح ال�شعبية؛ لأن
الت�رشيع متعلق مبعنى ال�سيادة الإلهية ،و�أن احلاكمية
لله تعاىل ،وال يوجد هنا جمال لوجود امل�صلحة
ال�سيا�سية على ح�ساب م�صلحة الأمة وم�صريها.

ولكن القرار الت�رشيعي يف النظام الليربايل
يت�أثر بالأهداف احلزبية وم�صالح الأحزاب ال�سيا�سية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والنخب ال�سيا�سية
وم�صالح احلكومة واملتنفذين يف �سلطتها ،وهذا القرار
لي�س له عالقة باحلاكمية الإلهية لأنه يتعلق ب�أعمال
ال�سيادة ال�شعبية ،مما يجعلنا القول �إن �صفة الإلزام
يف اتخاذ القرار تنتج يف الأ�صل من خالل الت�رشيع،
وهذه ال�صفة لي�ست فاعلة �أو جمدية يف النظام
اليربايل؛ لأن الت�رشيع فيه ميثل حقا د�ستوريا للأفراد.
المطلب السادس :مقارنة مبدأ التمثيل بين
النظام الشورى والنظام الديمقراطي:

ميثل كل من الن�شاط ال�سيا�سي التمثيلي يف
النظام ال�شوري والنظام الدميقراطي مظهر ًا مهم ًا
من مظاهر احلكم الذي مينح الفرد حق ًا د�ستوري ًا يف
مبا�رشة طرح الآراء ومناق�شة الق�ضايا ال�سيا�سية عن
طريق املمثلني ،و�إذا �أطلقت الأ�س�س الأيديولوجية
يف تف�سري طبيعة امل�شاركة ال�سيا�سية وحدود احلق
الد�ستوري يف الت�رشيع ومدى �إلزامية هذا احلق
وما �إىل ذلك من م�سائل تتعلق مببد�أ التمثيل ،ف�إنه
توجد �أبعاد ومتغريات يلتقي عندها كل من النظامني
وهو ما �سنطرحه يف هذا املبحث من خالل الفقرتني
الرئي�ستني هما :وجه االختالف ووجه التنا�سب.
�أو ً
ال :وجه االختالف والتعار�ض:
وبعد �أن ا�ستعر�ضنا �أهم الق�ضايا ال�سيا�سية
املتعلقة مببد�أ التمثيل يف كل من النظام ال�شوري
والنظام الدميقراطي ومناق�شة هذه الق�ضايا ،فيمكننا
الوقوف على �أهم النقاط التي متثل حد ًا فا�ص ً
ال يف

مبد�أ التمثيل بني النظامني ،مما يعني عدم �إمكانية
الدمج �أو التكييف بني هذين النظامني الختالف
�أ�صولها ،وهذه النقاط ميكن �إجمالها بالأمور الآتية:

ال�شعبية؛ وبذلك ف�إن هذا املبد�أ ال ميار�س �إال يف
�إطار ديني يحدد حكم الإ�سالم ب�أنه عقيدة و�رشيعة
ونظام حياة .ولكن الأمر خمتلف بالن�سبة للنظام
الدميقراطي؛ �إذ ت�ستطيع الدول �أن تتبناه من �شتى
االجتاهات والتيارات وقد يكون خمتلط ًا بني القطبني
الر�أ�سمايل واال�شرتاكي� ،أو ياخذ �صورة �أخرى من
�صورة احلكم التي تناق�ض املفهوم ال�شوري ب�صفته
مميز ًا وله معامله اخلا�صة وخ�صائ�صه املحددة (عبد
الله.)151 :1986 ،

 .1يرتكز مبد�أ التمثيل يف النظام ال�شوري على
قاعدة �أيديولوجية مفادها �أن احلاكمية لله تعاىل
و�أن الت�رشيع م�صدره الكتاب وال�سنة �أ�صالً ،ومنها
ينبثق الفهم والفكر ويف حدودها يعمل الر�أي.
ولكن النظام الليربايل يرتكز يف ت�أ�سي�س الفهم
الدميقراطي والتمثيلي على �أ�سا�س الف�صل املطلق
بني الدين واحلياة ،فيجعل ال�سلطة ال�سيا�سية مردها ثاني ًا :وجه التنا�سب:
لل�شعب ،فيكون �صاحب ال�سيادة و�صاحب ال�رشعية
ومن خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق �أي�ض ًا ميكن
يف الت�رشيع ،وهذا ميثل عمق ًا جوهري ًا يف التناق�ض
الربط بني التمثيل يف النظام ال�شوري والتمثيل يف
بني النظامني.
النظام الدميقراطي من عدة �أوجه ،منها:
 .2الد�ستور يف النظام الليربايل يقبل التعديل
• �أن التمثيل يف كل من النظامني ميثل �رضورة �إن�سانية
والتبديل ،وهو من اخت�صا�ص ال�شعب عن طريق
ومعي�شية تقت�ضيها ظروف احلياة ال�سيا�سية ،و�أنظمة
املمثلني ،بينما يف النظام ال�شوري الإ�سالمي لن
احلكم التي تعود �إىل ال�شعب يف ممار�سة احلياة
ي�صح ملجل�س ال�شورى �أن يخرج عن قواعد
الإن�سانية عن طريق املمثلني ،و�إن اختلف مدى احلق
ال�رشيعة الإ�سالمية ،ولي�س له مناق�شة امل�سائل التي
وردت ب�صفة قطعية يف ثبوتها ويف داللتها (عبد الد�ستوري لهذه املمار�سة بني النظامني ف�إن فكرة
وجود ال�شعب ودوره يف �صناعة القرار ميثل قا�سم ًا
الله.)151-150 :1986 ،
م�شرتك ًا بني الأنظمة.
 .3تعليق التمثيل النيابي الدميقراطي مببد�أ احلريات
العامة� ،إذ يجوز للفرد �أن ميار�س حياته على �سبيل • �أن مبد�أ التمثيل ال يعك�س ر�أي املجموع على
احلرية املطلقة ،ومن ذلك �أن املر�شح حني االنتخاب �سيبل الإطالق يف كال النظامني �إذ �إن املجل�س
ي�ستطيع �أن يطرح املفاهيم احلزبية مغري ًا احلقائق ال�شوري وكذلك املجل�س النيابي يبا�رش كل منهما
ومتكلفا الأموال الباهظة يف تغطية احلمالت م�س�ؤولياته وفق ر�أي الأغلبية؛ مما يعني �أن هناك
االنتخابية الدعائية ،وهكذا ف�إن احلرية املطلقة مبد�أ �أقليات �أو فئات �أخرى ال ميثلها �صناعة القرار وال
�أ�سا�س يف ت�شكيل الوجود التمثيلي وبلورته ،وهذا يعرب عن رغبتها فيه (عبد الله .)149 :1986 ،ومن
املبد�أ ال ي�ؤخذ على �إطالقه يف النظام ال�شوري ،هنا ،ف�إن التمثيل ال�شوري والتمثيل الدميقراطي
و�إمنا يتقيد وين�ضبط بحدود الن�سبية� ،أي �أن الفرد يعك�سان مبد�أ نقل القرار وامل�شاركة ال�شعبية ،وذلك
حر يف الت�رصف مبا ال يناق�ض مفاهيم ال�رشع ،وال عن طريق غري مبا�رش ،وهو يعزز بذلك عدم �إ�سهام
يتعدى حدود امل�صلحة العامة وم�صلحة املجموع املجموع يف املمار�سة ال�سيا�سية ،وهو �أي�ض ًا خروج
على املفاهيم الفل�سفية التي طرحها مفكرو العقد
(الأن�صاري ،د.ت.)446-444 :
2
االجتماعي .
 .4يطبق املبد�أ ال�شوري بوجه عام يف نظام �سيا�سي
تكون الدولة فيه ملمة ،مبعنى �أنه ترد �أمر الت�رشيع • ي�شرتك كل من النظامني بالرجوع �إىل ال�شعب
واحلكم على �أ�سا�س ال�سيادة الإلهية ولي�س ال�سيادة جملة يف بع�ض الق�ضايا امل�ستجدة واملهمة يف تدبري

م�صري ال�شعب ،وذلك عن طريق اال�ستفتاء ال�شعبي  .2العمل على التكيف مع املتغريات الداخلية
ممث ً
ال �أو ب�أية �صورة �أخرى (عبد الله ،)149 :1986 ،مما واخلارجية املختلفة بعيد ًا عن الت�شديد يف طرح
يعني �أن ال�شورى يف هذه احلالة وكذلك الدميقراطية الآراء مبا يعرت�ض تطور مبد�أ التمثيل يف النظامني.
يقرتب كل منها من التمثيل �شبه املبا�رش.
 .3ال�سعي لبناء نظام �سيا�سي عربي �إ�سالمي متكامل

قادر على االنفتاح على العامل مبا يحقق نظام �سيا�سي
النتائج والتوصيات:
�إن نظام ال�شورى ونظام الدميقراطية بينهما متطور وع�رصي.
قوا�سم م�شرتكة يف مبد�أ التمثيل ،جتعلهما يحققان  .4الدرا�سة النقدية البناءة للنظامني الدميقراطي
منوذج ًا متطور ًا يف جمال التمثيل ال�سيا�سي ،يجمع وال�شوري لتحقيق النظام ال�سيا�سي ال�شامل.
�سمات كال النظامني وخ�صائ�صهما ،للتكيف مع
 .5يجب على املجتمعات والدول ن�رش الثقافة ال�سيا�سية
املتغريات النابعة من البيئة الداخلية واخلارجية .وقد
املعا�رصة من خالل املناهج الرتبوية والتعليمية كافة.
جاءت الدرا�سة ب�إجابات عن الأ�سئلة ،و�أو�صلتنا �إىل
ا�ستنتاجات ا�ستوجبت عدة تو�صيات ،وذلك على  .6ال�سعي لتحقيق مبد�أ التمثيل يف املجتمعات من
خالل النظامني الدميقراطي وال�شوري بعيد ًا عن الفنت
النحو الآتي:
والفرقة.
�أو ً
ال� :أهم ا�ستنتاجات الدرا�سة:
 .1يعد مبد�أ التمثيل يف النظام ال�سيا�سي من �أهم المراجع:
الأ�س�س التي تعمل على تر�سيخ الأمن واال�ستقرار  .1ابن منظور ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �صادر،
د.ت.
وتعزيزهما يف املجتمعات.
� .2إن التمثيل ال�سيا�سي ال ميكن حتقيقه يف النظامني � .2أبو فار�س ،حممد عبد القادر ،النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي وال�شورى يف �أي دولة ال حترتم حقوق يف الإ�سالم ،ط ،2عمان ،دار الفرقان.1986 ،
مواطنيها وال توفر مفردات الت�سامح ال�سيا�سي  .3ادلر ،م�ؤمتر ،ج.ن الد�ستور الأمريكي� :أفكاره ومثله،
والتعددية واالنتخابات والقيم الإن�سانية واحلريات ترجمة �صادق عودة ،مركز الكتب الأردين .د.ت.
العامة.
� .4أ�سد ،حممد ،منهاج الإ�سالم يف احلكم ،ترجمة
� .3إن حتقيق مبد�أ التمثيل يف املجتمعات من خالل من�صور حممد قا�ضي ،بريوت ،دار العلم للماليني،
النظامني الدميقراطي وال�شوري �إىل تعزيز الثقافة .1964
املعرفية لدى الفرد يف �أهمية دوره يف امل�شاركة
 .5الألوكة نتhttp://www. ،14/10/2015 ،
ال�سيا�سية.
alukah.net/publications_competi .4العدالة وامل�ساواة والتعددية واحلريات ال�سيا�سية tions/0/41642
قيم �أ�سا�سية يف النظامني الدميقراطي وال�شوري.
 .6اخلالدي ،حممود ،الدميقراطية الغربية يف �ضوء
ثاني ًا :التو�صيات� :إن اال�ستنتاجات ال�سابقة ا�ستوجبت ال�رشيعة الإ�سالمية ،ط ،1عمان  ،مكتبة الر�سالة،
التو�صياتالآتية:
.1986

 .1الرجوع �إىل درا�سة التاريخ القدمي واملعا�رص يف  .7اخلالدي ،حممود ،قواعد نظام احلكم يف الإ�سالم،
كال النظامني واال�ستفادة من جتاربها لبناء حكم قائم ط ،2عمان ،مكتبة املحت�سب.1983 ،
على انتخابات حقيقية.

 .8اخلزرجي ،ثريا ،الأزمة املالية الراهنة و�أثرها يف  .19عبد الله ،عبد الغني ب�سيوين ،الدولة يف الإ�سالم،
االقت�صاديات العربية التحديات و�سبل املواجهة ،كلية بريوت ،الدار اجلامعية.1986 ،
الإدارة واالقت�صاد ،جامعة بغداد ،د.ت .20 http://www. .عبداحلميد� ،أ�رشف رم�ضان ،مدخل يف العلوم
 iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53124ال�سيا�سية ،املكتب اجلامعي احلديث ،م�رص،
 .9اخلطايبة� ،صايل ،مدخل �إىل علم ال�سيا�سة ،دار الإ�سكندرية.2010 ،
وائل للن�رش ،عمان.2010 ،
 .21عبد اخلالق ،عبد الرحمن ،ال�شورى يف ظل نظام

 .10الدليمي ،حافظ علوان ،النظم ال�سيا�سية يف احلكم الإ�سالمي ،الكويت ،الدار ال�سلطية.1975 ،
�أوروبا الغربية والواليات املتحدة الأمريكية ،دائر  .22العبلي ،عبد احلكيم ح�سن ،احلريات العامة يف
وائل للطباعة والن�رش ،عمان.2001 ،
الفكر والنظام ال�سيا�سي يف الإ�سالم ،م�رص ،دار
 .11الأزهري� ،إ�سماعيل ،الطريق �إىل الربملان ،الفكر العربي.1974 ،
بريوت ،دار الثقافة ،د.ت.
 .23العزام ،عبد املجيد و الزعبي ،حممود ،درا�سات
 .12الأن�صاري ،عبد احلميد �إ�سماعيل ،ال�شورى يف علم ال�سيا�سة ،مركز النه�ضة للخدمات الفنية،
و�أثرها يف الدميقراطية ،ط ،3بريوت املكتبة عمان.1988 ،
الع�رصية ،د.ت.
 .24غايل ،بطر�س ،املدخل يف علم ال�سيا�سة ،ط،7

 .13زهرة ،عطا ،مقدمة يف العلوم ال�سيا�سية ،م�ؤ�س�سة القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�رصية.1984 ،
حمادة� ،إربد.2008 ،
 .25غزاوي� ،إبراهيم حمدان ،رئي�س الدولة يف
 .14زيدان ،عبد الكرمي� ،أ�صول الدعوة ،م�ؤ�س�سة النظام الدميقراطي :درا�سة مقارنة مع درا�سة خا�صة
بالنظام الأردين ،اجلامعة الأردنية.1997 ،
الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الثالثة1408 ،ه.
 .15زيدان ،عبد الكرمي ،املدخل لدرا�سة ال�رشيعة  .26فريدمان ،ميثلون ،الر�أ�سمالية واحلرية ،ترجمة
يو�سف عليان ،عمان ،مركز الكتب الأردين.1987 ،
الإ�سالمية ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سان.1986 ،

 .16ال�شمري� ،صالح ،النظم الإدارية واالجتماعية  .27القرطبي ،حممود بن �أحمد ،اجلامع لأحكام
والع�سكرية للدولة الأموية يف عهد اخلليفة عبدامللك القر�آن ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي ،د.ت.
بن مروان (65-86ه) ،امل�ؤمتر العلمي الثامن  ،كلية  .28القطاط�شة ،حممد ،جدلية ال�شورى والدميقراطية
الرتبية ،جامعة تكريت.2013 ،
درا�سة يف املفهوم ،جملة جامعة دم�شق للعلوم

� .17صايف ،خالد و يو�سف� ،أمين� ،إ�شكالية العالقة االقت�صادية والقانونية ،املجلد  ،20العدد الثاين،
بني ال�شورى والدميقراطية يف الفكر الإ�سالمي .2004
املعا�رص :درا�سة مفاهيمية ،جملة جامعة الأق�صى  .29ليب�سون ،ل�سلي ،احل�ضارة الدميقراطية ،تعريب
(�سل�سلة العلوم االجتماعية) ،املجلد الثالث ع�رش ،مو�سياتي ،بريوت ،دار الآفاق اجلديدة ،د.ت.
العدد الأول.2009 ،
 .30مبارك� ،أحمد عبد احلميد ،الإ�سالم و�أزمة
� .18صالح ،فريوز عثمان ،ال�شورى يف الإ�سالم ،الدميقراطية ،ط ،1طرابل�س.1986 ،
درا�سات دعوية ،جامعة اخلرطوم ،العدد ( 17يناير)
20099م .31 http://www.iua.edu.sd/public a .متويل ،عبد احلميد ،مبادئ نظام احلكم يف
 /tions/iua_magazine/dawia/017/pdfالإ�سالم ،ط ،1دار املعارف ،د.ت.

 .32حمفوظ ،عبد املنعم ،مبادئ يف النظم ال�سيا�سية،
ط ،1عمان ،دار الفرقان ،د.ت.

 .33امل�رصي ،عبدالوهاب« ،ال�شورى والدميقراطية
والعالقة بينهما» ،جملة الفكر ال�سيا�سي ،احتاد
الكتاب العرب ،دم�شق ،العدد الثاين ،ربيع .1998

 .34املعاين نتhttp://www. :12/10/2015 ،
almaany.com/ar/dict/ar

 .35املفتي ،نازدار عبدالله ،تعريب النقود والدواوين
يف الع�رص الأموي :املعاين والدالالت احل�ضارية،
جملة �رس من ر�أي ،جامعة �سامراء ،املجلد  ،9العدد
 ،35ال�سنة التا�سعة ،ت�رشين الثاين2013 ،م.
 .36املودودي� ،أبو الأعلى ،نظرية الإ�سالم وهديه،
دار الفكر.1967 ،

 .37املودودي� ،أبو الأعلى ،احلكومة الإ�سالمية ،ط،1
القاهرة ،املختار الإ�سالمي.1977 ،
( )1يعد ميلتون فريدمان من كبار مفكري النظام
الليربايل ،وال �سيما يف جمال االقت�صاد ،وكتابه
الر�أ�سمالية واحلرية حائز على جائزة نوبل يف
االقت�صاد.

( )2وهي �أن التمثيل ال يعتد به �إال بطريقة مبا�رشة
�أي ب�إح�صاء املجموع يف كل مكان واحد لنقل القرار.

